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Apen;u sur la composition, I'origine et la formation de la faune
cavernicole de la Stara planina occidentale (Bulgarie)
par
Petar BERON*

SUMMARY
On the Composition, the Origin and the Formation
Western Stara Planina (Bulgaria)

of the Cave Fauna of

The karstic area between the rivers Timok and Vit has about 500 caves and pot-holes, more than
300 of them being the subject of the present study. In this area (called here Western Stara Planina)
we have noted 63 species and subspecies of terrestrial troglobites and 17 species and subspecies of
aquatic troglobites. The two Regions into which we split the area (region ofOgosta and Region of
Iskar) are the richest in Bulgaria in cave fauna.
This study deals with the particularities
in the composition and the distribution of the different
groups of terrestrial troglobites, and especially of such groups as Diplopoda, Isopoda, Coleoptera
and others. According to the paleogeographic
development of the area conclusions are made concerning the age of certain troglobites and the barriers determining their present distribution.

La Stara planina occidentale est la region la plus riche en grottes et gouffres
parmi les regions kartiques de Bulgarie. On connalt dans ce territoire (entre les
rivieres Timok et Vit) plus de 500 grottes (s.lato) dont 350 sont plus ou moins
prospectees au point de vue biospeleologique (y compris env. 300 par I'auteur
lui-meme). D'apres Ie nombre de ses troglobies terrestres (63 especes et sousespeces) et aquatiques (17 esp.et sous-esp.) la Stara planina occidentale est
egalement la region la plus riche de Bulgarie.
N os recherches dans cette region (avec Ie concours des collegues P. Tranteev,
V. Beskov, V. Gueorguiev, Hr. Deltshev, St. Andreev, A. Popov, T. Micev,
M. K wartirnikov et autres) nous ant permis de decouvrir tout un complexe
d'especes, dont plusieurs sont des nouveautes. Les resultats de la determination
du materiel recoltecdus ,I plusieurs emineilts specialistes) font partie du Catctlogue de la faune cavernicole bulgare (G ueorguiev et Beron, 1962) et de ses supplements (Beron et Gueorguiev, 1967, Beron, 1972). En nous appuyant sur les
donnees obtenues, nous avons essayc de suodiviser Ie partie occidentale de la
*1nstitut de Zoologie,

Boul. Rousski

I, 1000 Sofia, Bulgaria
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Fig.

0

I - Bulgarie du Nord-Ouest pendant Ie Pontien - a
Bulgarie du Nord-Quest pendant Ie Tortonien - b
.•. - repartition de Hyloniscus j1amlllula
• - repartition de Cyphonisculleus
gueorguievi
• - repartiti on de C. bulgaricus
• - repartition de Tricyphoniscus
hureschi

Stara planina en regions biospeleologiques (Beron, 1976). lei nous allons proceder a une revue plus detaillee des divers groupes de cavernicoles peuplant les
grottes entre les rivieres Timok et Vit. .
Gastropoda. On ne connait pas de troglobies parmi les Gastropodes terrestres
peuplant les grottes du territoire etudie (indique plus loins comme "Bulgarie
du Nord-Ouest"). L'espece la plus repandue est rOx)'chilus glaber striatus.
Isopoda. Nous connaissons 8 troglobies du sous-ordre Oniscoidea dans ce
territoire (sur 18 troglobies bulgares de ce groupe). Elles appartiennent toutes
a' la famille des Trichoniscidae (Ies genres Trichoniscus, Hyloniscus. Bureschia,
Balkanoniscus, Tricyphoniscus, Cyp!loniscellusj et ont des aires de repartition
assez instructies.
Trichoniscus bononiensis habite pratiquement
to utes les grottes pres de
Belogradcik et des villages Oresec, Repljana, Salas et autres. Elle fait defaut dans
les grottes de Rabiska mogila et des endroits plus au Nord, ainsi que dans les
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Trichoniscus anophlhalmus
Trichoniscus bononiensis
Bureschia bulgarica
Balkanoniscus
corniculalus

multiples grottes au Sud-Est de Repljana, ou T. anophthalmus
se substitue a
celle-ci. Selon Andreev (in litt.), T. bononiensis serait proche de T. bogovinae,
decrite recemment par Pljakic de la Serbie orientale. II est a noter que dans aucune grotte parmi Ie grand nombre de celles-ci, etudiees en Bulgarie du NordOuest, nous n'avons observe deux especes de Trichoniscinae troglobies habitant
ensemble, tandis que c'est presque une regie de trouver dans chaque grotte une
espece de Trichoniscinae et une espece de Haplophthalminae.
En allant du Nord
vers Ie Sud les grottes sont peuplees par des Isopodes comme suit: Hyloniscus
f1ammula,
ensuite Trichoniscus bononiensis.
suivie par T.anophthalmus.
Par endroits on trouve aussi Ie Trichoniscus bureschi, considere comme troglo. phile (toujours separement d'autres Trichoniscinae.).
Parmi les Hyloniscus (genre comprenant une trentaine d'especes) il n'y a que
H.flammula et deux especesjaponaises qui soient aveugles (Vandel, 1968, 1969).
H. .fIammula habite (en nombre considerable) les grottes de Rabisbmogila,
la grotte Elenova dupka pres du v. Bela, la grotte Studena pres du v. Vojnica ct
la grotte Varkan pres du v.Druzba. Ces trois dernieres localites se trouvcnt sur

200

PETAR BERON

les terrains submerges pendant la transgression maximale (tortonienne).
Les
villages Bela et Granitovo sont situes non loin l'un de l'autre, mais la grotte
Cankinoto vrelo pres de Granitovo (vraisemblablement
n'ayant pas ete submergee au Neogene) est habitee par Trichoniscus bononiensis, tandis que Elenova dupka pres de Bela abrite Hyloniscus flammula. On peut supposer que
Hj1ammula est un troglobie plus recent que T bononiensis, ayant habite
(avant de penetrer dans les grottes) les alentours de Rabisa. Ce n'est qu'apres
que la mer Tortonienne se fut retiree qu'elle a pu effectuer une migration vers Ie
Nord et envahir les grottes nouvellement formees dans Ie territoire exonde.
Cette extension n'a pu avoir lieu qu'a partir du Pliocene superieur, voire dans
Ie Pleistocene, etant donne que les localites Studena et Varkan n'ont emerge
qu'apres Ie Pontien.
Nous avons trouve dans la grotte Pesterata v Dedin dol pres du v.Komstica
aussi l'espece Hyloniscus
stankovici
(det. St. Andreev),
decrite par
Pljakic
de la Serbie orientale,
mais elle a un grand ocelle. Les
especes roumaines
H.jIammuloides
et H.dacicus, decrites par Tabacaru
(\ 973), sont egalement oculees. Etant donne que la peninsule des Balkans est
consideree comme un centre important de la formation du genre Hyloniscus,
c'est bien probable que la forme ancestrale de toutes ces especes ait habite les
montagnes serbes.
Trichoniscus anophthalmus, que Vandel (1965) a decrit des grottes pres de
Cerepis, se trouve par places dans Ie territoire etudie. En 1967 Ie Prof. Vandel a
decrit une autre forme qu'il a attribue a cette espece (T anopthalmus intermedius). Cette forme provient de la grotte Tabacka pres de Rousse, soit a plus
de 200 km a l'Est de Cerepis. Vandel la considere comme un chainon de
liaison entre Ta. anophthalmus et T bureschi. Cela nous parait peu probable. Premierement,
Ta. anophthalmus et T bureschi habitent d'une manicre
sympatrique
la Stara planina occidentale, alors que leur "chainon intermediaire" a e16 trouve dans une localite assez excentrique de l'aire des deux
especes. Deuxiemement,
Ie Prof. Vandel a fait connaltre que l'endopodite
du pleopode I du male de Ta. intermedius "est plus court et plus trapu que
celui de bureschi et celui d'anophthalmus". Un tel changement "cyclique" de
'Ia forme du pleopode est difficile, d'apres nous, d'etre compris en rangeant
ces taxa dans une lignee phyletique "bureschi - a. anophthalmus - a. intermedius". II est possible que Ie troglobie T anophthalmus soit derive effectivement du troglophile T bureschi, mais il convient mieux de considerer "Ta.
intermedius" a priori comme une espece a part.
D'un autre cote, il est possible que T bureschi s'avere un jour synonyme de
T inferus des Carpates roumaines (dont on connait aussi des exemplaires
aveugles). T bureschi a ete trouve dans plusieurs grottes de Stara planina,
aussi bien que dans deux grottes du Rhodope, mais toujours ocule. Cette
espece n'est pas signalee en dehors des grottes.
Balkanoniscus corniculatu$ habite des grottes tres humides, parfois meme
inondees, parsemees Ie long des rivieres Iskar et Vit. C'est un des trois genres
troglobiontes de la Stara planina, represente aussi dans Ie R hodope (B. berom).
Bureschia bulgarica mene une vie amphibie - elle se trouve en grande quan-
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Stenasellus bureschi bureschi
Stenasel/us bureschi lakatnicen.l'i.l'
Sphaeromides
bure.l'chi
Sphaeromides
bureschi serbica
Sphaeromides polateni

tite pres des lacs et des chutes d'eau dans quelques grottes sur la rive gauche
de I'Iskar et dans la Vracanska planina. Elle rappelent les Tilanelhes et nous
semblent etre d'age considerable.
Tricyphoniscus bureschi qui s'apparente au troglobie roumain Haplophlhalmus lismanicus, est connu de 3 grottes pres du v. Lipnica et 3 grottes pres de la
gare Karlukovo.
'
Cyphoniscellus gueorguievi est un element ancien dans la faune bulgare car
les deux autres especes du genre Cyphoniscellus habitent Ie karst dinarique.
La quatrieme espece (C bulgaricus) n'est connue que de la grotte Tosova
dupka pres du v.G lavaci. D'apres Vande I (1967, p. 350) elle n'est pas proche de
C gueorguievi, rna is de Cherzegowinensis. C'est toujours Vandel qui met Ie
genre Cyphoniscellus a la base du systeme de la sous-fam. de Haplophthalminae.
Revenons a Cgueorguievi. N ous avons trouve cette espece en grande quantite dans la plupart des grottes entre Ie v.Repljana et la colline Pastrinata. Sa
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Fig.

4 - .•. - repartition
e - repartition
~ - repartition

de Centromerus bulgarianus
de Protoleptoneta
bulgarica
de P. beroni

repartition serait limitee par la ligne de la transgression tortonienne. N ous ne
I'avons pas trouve, ni dans les grottes pres de Cerkaski et Leskovec (dans Ie
golfe de la mer Tortonienne),
ni dans les grottes pres des villages Bukovec,
Smirnenski, Studeno buce, Erden - to utes disposees dans Ie territoire submerge au tortonien. Les especes du genre Cyphoniscellus sont vraisemblablement des relictes d'une "Protoegeide du Nord" (Gueorguiev, 1973).
Palpigrada. N ous avons constate pour la premiere fois en Bulgarie ces
minuscules Arachnides dans les gouffres Meca dupka pres de Salas et Randzolova tarsa pres de Prevala. Les 3 exemplaires trouves sont attribues 11 I'espece
Eukoenenia austriaca. Tous les Palpigrades sont consideres comme des "fossiles vivants" (Janetschek, 1957).
Araneida. Par leur quantite, aussi bien que par Ie nombre des especes (33),
les Araignees jouent un role ~ssez important dans les grottes de la B ulgarie du
Nord-Ouest. Cependant, du point de vue zoogeographique,
leur importance
parait bien inferieure 11 celle de quelques autres cavernicoles (Diplopodes,
Isopodes, Coleopteres). Fait surprenant, il n'y a qu'une seule espece complete-
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de Buresivlla bureschi
de Paralvla buresi

ment aveugle parmi les Araignees cavernicoles bulgares (Centromerus bu/garianus), contre 41 Araignees troglobiontes dans les grottes yougoslaves.
La masse des Araignees dans les grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest est
constituee par quelques especes troglophiles (Meta menardi. M.merianae.
Nesticus ce/lu/anus. 4 especes du genre Lepthyphantes. Porrhomma conyexwn.
Tegenaria domestica etc.), presentant peu d'interet zoogeographique.
On a constate la presence de 5 especes endemiques d'Araignees dans' la region etudiee (entre Timok et Vit, et notamment:
Lepthyphantes sofianus - connue de 1I grottes. N otons que Ia Stara planina
est habitee par des Lepthyphantes.
ayant une repartition plus ou moins large
(L.pa//idus. L.s/ivnensis. L.trnovensis. L./eprosus), mais aussi par des especes
(L.sofianus a l'Ouest, L.ba/canica dans Ie Balkan central) aux aires limitees.
Ces dernieres especes n'ont pas ete trouvees en dehors des grottes. Elles se sont
formees dans les regions correspondantes
de la Stara planina et nous semblent
avoir des exigences assez strictes quant au microclimat des grottes, ce qui explique en partie leurs aires de dispersion restreintes.
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Typh/oiu/us bureschi
T. strictus
Serboiu/us spe/aeophi/us
S. /ucifugus dee/emani
Typh/oiu/us georgievi
T. /ongipes
T. staregai

Centromerus lakatnikensis et C.bulgarianus, dont la qualite de "bonnes
especes" _a ete parfois contestee, sont deux autres representents de la fam.
Linyphiidae, endemiques pour la Stara planina occidentale. C.lakatnikensis est
connue de 6 grottes (pas de trouvailles epigees).
II est interessant de passer en revue l'histoire des affinites supposees de C.hll/garianlls, deer it par
Drensky (1931) comme Trog/ohyphantes
bll/garianlls et redecrit par Deltchev (1973).
Simon (1911) decrit "Antrobia" europaea d'une grotte des Alpes Maritimes (France).
Fage (1931) communique
la meme espece sous Ie nom de Centromerus europaells des grottes
d'Algerie, d'Espagne et de Lazareva' pecina en Serbie orientale.
Kratochvil et Miller (1938) redecrivent I'espece de K ulczynski Centromerus suhcaeclls, en la
signalant de plusieurs grottes yougoslaves, y compris de Serbie orientale, et considerent Ie "Centromerus europaeus", del. par Fage de Lazareva pecina, soit com me un C.suhcaecus aveugle ou
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un Cbulgarianus.
Les femelles de ces especes sont inseparables et c'est Ie seul sexe connu des grottes de la Serbie orientale.
D'apres Decu et Negrea (1969), Ceuropaeus
serait abondant dans certaines grottes d'Oltenic.
Cetie affirmation s'accorde mal avec la liste des Araignees de Roumanie (Fuhn et Oltcan. 1970) qui
ne fait aucune mention de Ceuropaeus.
Sans pouvoir donner un avis decisif dans ceUe discussion, constatons que si c.ellropol'IIS habite
vraiment les terri to ires de I'Algerie jusqu'a la Roumanie, ce serait un cas unique parmi les 1600
troglobies terrestres des pays mediterraneens
(exception peu probable). Si les exemplaires de la
Serbie orientale s'averaient conspecifiques avec CSllbcaeclIs, ce scrait aussi un dcs rares cxemples
d'une repartition "transmoravienne"
(dans les provinces Dinarique et de la Stara planina ,I la fois)
d'une espece troglobionte (cas des reliques anciennes). Nous pensons a priori, que toutes ces formes (d'Algerie, des Alpes, d'Herzegovine,
de Serbie orientale, de la montagne de Vraca en Hulgaric, de Roumanie etc.) sont proches, mais des taxa distincts, derivant d'une souche commune largement repandue dans la Mesogeide.

Deux representants du genre Protoleptonela
(fam. Leptonetidae)
ont ete
trouves par nous dans les grottes de la Stara planina occidentale et decrits par
Deltshev sous les noms P.bulgarica et P.beroni. P.bulgarica vit dans 3 grottes
entre les petits cailloux humides. Ces localites font partie de la limite septentrionale de la famille dans la region mcditerrancenne. Les deux Protolep/oneta
sont pour Ie moment les seules Leptonetides dans l'Est de la peninsule des Balkans, tandis que l'on connalt dans ses parties occidentales et meridionales
aussi des representants des genres Paraleproneta et Sull'ia. D'apres Deltshev
(1972), "The genera Leproneta and Paraleptonela had been developing as
independent phyletic groups and the origin of the two had been ProlOleptoneta"
(p. 282). Si l'on admet Proroleptoneta bulgarica comme l'espece la plus primitive de toutes les Leptonetides de 1'1 region Mediterrancenne,
il serait facile
d'expliquer la presence des Protoleptoneta dans un massif aussi ancien et aussi
riche en relictes comme 1'1 Stanl planina occidentale. Cela corrobore d'ailleurs
l'avis de Fage (1913) que Ie peuplement de la region mediterraneenne
en Leptonetides s'est poursuivi de l'Est vcrs l'Ouest. La Stanl planina occidentale
s'avere donc comme un centre important dans revolution et 1'1 migration des
Leptonetides mediterraneens.
Opilionida. On ne trouve que 2 espcces d'Opilions troglobiontes dans les
grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest, mais neanmoins elles sont d'un interet
considerable. Buresiolla bureschi est un troglobie - indicateur pour la region
de I'Iskar. La elle habite plusieurs grottes mais dans 1'1 vallee de Botunja elle
disparait brusquement et au Nord on ne 1'1 trouve plus. N ous avons trouve
cette espece dans Ie gouffre Samak pres du v.Komstica (3 quelques dizaines de
metres de Ia frontiere avec la Serbie). Atanasov et Stefanov (1951) 1'1 signalent
de Saeva dupka pres de Brestnica, localitc bien 3 cote de l'aire de repartition
compacte de B.bureschi (determination verifiee par W.Starega). L'autre espece
du genre Buresiolla (B.karamani) habite les grottes de 1'1 Bosnie. II est probable
que Ie genre Buresiolla se soit forme sur rEgeide Septentrionale avant les transgressions du Miocene.
Relie thermophile, propre des grottes pres de la gare Lakatnik, Paralola
buresi est un des troglobies les plus remarqua bles de Bulgarie. Kratochvil
(1958) a fonde pour lui une famille a part, Paralolidae, en disant que c'est "eine
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Bulgarosorna bureschi
B. superficiei
Trachysphaera orghidani
Bulgardicus /ran/eevi
Brachydes/llus radewi
Bacillidesrnus bulgaricus bulgaricus
B. bulgaricus den/allis
de Balkanope/alurn
arrna/urn

iiusserst spezialisierte, doch primitive und der Familie Phalangodidae,
nahe
stehende Weberknechte-gruppe
zu sein", et plus loin: " ..iihnliche LaniatoresFormen nicht kennen, erscheinen uns die Paraloliden als isolierte Gruppe der
Superfamilie Oncopodoidea,
die sich wiihrend einer langen Zeit im Raum der
ostlichen Balkanhalbinsel
selbstiindig entwickelte, vielleicht isoliert von den
iibrigen Teilen des heutigen Europas" (p. 395). Avec les Oncopodidae d'Asie
du Sud-Est, les Paralolidae comptent parmi les Laniatores (pour garder ce
nom traditionnel) les plus primitives. La deuxieme famille des Laniatores - les
Phalangodides
- habite toute l'Europe meridionale (sans la Peninsule des
Balkans - une exception pour Ie genre Lola l'ile de H var), la troisieme - les
Travuniidae - l'Europe meridionale des Pyreneesjusqu' en Dalmatie. Ces deux
dernieres families ne se trouvent pas en Bulgarie. Si l'on considere les Phalangodides comme etant des relictes mesogeidiennes dans la faune balkanique

a
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(Kratochvil, 1958, p. 393, ecrit me me: " ..die Vorfahren der Gattung Lola, die
eine unzweifelhaft primitivere Form des Sternums als die iibrigen europaischen
Phalangodiden
zeigt, die Balkanhalbinsel
bereits in der V orziet besiedel ten,
vielleicht damals, als die Halbinsel noch kein Bestandteil der Mesoagais war"),
il est d'autant plus vrai pour la famille encore plus primitive des Paralolides.
Outre ces deux troglobies, les grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest abritent
encore 10 especes d'Opilions, pour la plupart des trogloxenes. On peut compter
parmi les troglophiles Paranemastoma
radewi et aussi peut-etre Leiobunum
rumelicum
et au moins un representant encore non-decrit du genre Siro. Des
Cyphophthalmes,
Arachnides dont l'origine date du Carbonifere ont ete trouves
par nous dans les grottes Hajduskata
pestera pres du v.Devenci (sous des
planches) et Bankovec pres du v.Lipnica, sans etre jusqu'a present determines
specifiquement. En Yougoslavie ce groupe compte 9 especes (H adzi, 1974), mais
en Bulgarie on n' a publie que Tranteeva paradoxa
de la grotte R usovata
pestera, a l'Est de la riviere Vit (Kratochvil, 1958).
En general, on peut dire qu'il est assez rare de trouver des Opilions dans les
grottes de la region d'Ogosta.
Pseudoscorpionida. La peninsule des Balkans est tres riche en Pseudoscorpions
cavernicoles. II faut dire neanmoins que Ie nombre des especes publices de sa
partie orientale est bien inferieur a celui du karst dinarique. Dans les grottes
de la Bulgarie du Nord-Ouest sont representees les deux families "classiques"
qui renferment la plupart des Pseudoscorpions cavernicoles en Europe: Chthoniidae (Ie genre Chthonius) et Neobisiidae (les genres N('o!JisiulII. ROflCUS et
Acanthocreagris).
Nous nous proposons de discuter d'un maniere plus detaillee
la repartition des Pseudoscorpions
cavernicoles bulgares dans une publication
ul terieure.
Acaromorpha. Les Acariens terrestres, assez nombreux dans les grottes
europeennes, peuvent etre groupes, il titre provisoire, en quelques categories,
valables aussi pour les Acariens des grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest.
I. Parasites obligatoires dans tous leurs stades (sur les Chiropteres. les Rongeurs.les Carnivores,
les Arthropodes).
lei on peut c1asser les families Sarcoptidae.
Myobiidae. Spinturnicidae.
Psorergatidae, les Listrophoroidea
et autres. lis passent tout leur cycle de developpmenl
sur leur hi\te.
meurent apres sa mort et n'ont pas (pratiquement)
de relations avec Ie milieu souterrain.
2. Parasites ayant certains stades parasitaires (ou commensaux) tandis que d'aut res stades en sont
libres. Telles sont les Trombiculidae
(Ies larves parasites surtout des Vertebres). les Trombidiidae
(Iarves parasites des Invertebres, les nymphes et les adultes des deux families sont libres), certains
Acaridae et Glycyphagidae
(deutonymphes
ou hypo pes phoretiques.
adultes libres). Laclapidae
(deutonymphes
ou hypo pes phoretiques. adultes lihres), Laelapidae s.lato (chez la plupart tous les
stades sont des parasites ou des eommensaux, mais on les trouve parfois sur Ie guano ou ,llItres substrats dans les grotles). Les Ixodidae et Argasidae entrent aussi dans eetle categorie - leur larves.
nymphes au femelles adultes sont des parasites permanents. alors que les males sont vus souvenl
rampant sur Ie plancher ou la pami des grotles.
3. Saprophages
- habitent Ie guano. Ie bois pourri etc. a tous les stades. Tels sont certains
Tyroglyphoi'des.
les Oribates et aut res.
4. Predateurs - habitent les memes substrats, mais sont voraces. Exemplcs: la plupart des
Prostigmata
libres (cunaxidae.
Rhagidiidae. Bdellidae, Nicolctiellidae).

C'est assez difficile d'intercalier les Acariens habitant les grottcs dans Ie
schema general du groupemcnt ccologiquc des cavcrnicolcs. On a appcle ccr-
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taines especes parfois des troglobies, parfois des trogloph iles. D'autres Acariens
habitent aussi bien les grottes que I'hypolithon ou I'hypoxylon (ex.:E upodidae).
Des Acariens comme les Rhagidiidae semblent etre preadaptes a une vie dans
Ie domaine souterrain, mais leur ecologie demeure peu connue.
Jeannel (1926) dit: "Les seuls Acari que I'on puisse dire troglobies sont les
Rhagidia" (p. 161).
Dans sa monographie sur la faune cavernicole de Belgique Leruth (1939)
qualifie comme troglobie parmi les Acariens terrestres seulement Schwiebea
cavernicola (que I'on trouve aussi dans les grottes de la Bulgarie du NordOuest), tout en considerant les Rhagidia comme troglophiles. Willmann (1941)
definit Rhagidia strasseri comme troglobie et les autres Rhagidia comme plus
ou moins troglophiles.
La qualification d'/xodes vespertilionis varie d'apres les auteurs de "trogloxene" a "troglophile" meme jusqu'a "troglobie" (Vandel, 1964). Une analyse
assez detaillee, aussi bien que des objections contre sa qualification de "troglobie" se trouve dans I'ouvrage de Beaucournu (1967). Dusb,ibek (1972) a classe
parmi les troglobies les especes I. vespertilionis et I.simplex et aussi 3 especes
de Trombiculidae - toutes les 5 especes vivent egalement dans les grottes de la
Bulgarie du Nord-Ouest.
Pour Ie moment nous hesitons a considerer comme troglobies les Acariens
peuplant les grottes bulgares.
Diplopoda. Le territoire entre Timok et Vit compte 8 Diplopodes troglobies
parmi sa faune cavernicole - c'est la moitie de tous les troglobies bulgares de ce
groupe. Leur repartition est assez remarquable, d'autant plus que, d'apres certains auteurs, un bon nombre des Diplopodes cavernicoles d'Europe sont des
representants
d'anciennes lignees mesogeidiennes, ayant une grande valeur
zoogeographique.
Les grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest sont caracterisees par une predominance bien marquee des Typhloiulini. D'apres Tabacaru (1970), sur Ie territoire de I'Egeide Septentrionale
ils se substituent aux Blaniulides, propres ,I
la Tyrrhenide. En Bulgarie Orientale et Meridionale on n'a pas trouve des
Typhloiulini troglobies, mais la ils sont "remplaces" par les Apfelbeckiellini.
Tabacaru est d'avis que Ie centre principal de I'evolution des Typhloiulini
s'est situe aux Alpes du Sud-Est, d'ou ils se sont repartis ,I travers les Dinarides,
en atteignant la Stant planina orientale (Tl'ph/()illllls k()telensis qui n'est pas
troglobie) et Ie Peloponese (Typhloiulus sp. - un troglobie non encore decrit,
fide Strasser, 1974). Cette migration date d'une epoque reculee - rappelonsnous que Ie Sillon transegeen a existe du Paleogenejusqu'
au debut du Pliocene.
Les aires de dispersion des divers Typhloiulini (Typhloiulus
et Serboiulus)
en Bulgarie du Nord-Ouest se sont formees d'une maniere assez curieuse.
Les deux Serboiulus (S.luc([ugus
de Serbie Orientale et S. spelaeophilus
des grottes de la region d'Ogosta) ont des aires geographiques voisines, quoique
separees par la chaine des Balkans, du Todorini kukli jusque'a Midzur. Les
Fig,
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Serboiulus sont entoures par les aires de repartition des especes du genre
Typhloiulus. A notre avis, il est bien probable que Serboiulus soit un genre plus
recent, derive du Typhloiulus. La proche parente des deux genres fut confirmee
indirectement
par Golemansky,
qui a etabli l'existence de Gregarinides
identiques dans I'intestin de T.bureschi et de S.spelaeophilus (Stenophora
typhloiuh). L'aire de repartition de Serboiulus spelaeophilus se trouve en dehors
de la transgression T ortonienne. On n'a trouve des Oiplopodes troglobiontes au
Nord de Belogradcik et de Salas. lis font defaut dans les grottes de Rabiska
mogila et dans les grottes du territoire, ayant ete submerge par la transgression
Tortonienne. II est evident que ces especes ont peuple Ie domaine souterrain a
une epoque anterieure au Tortonien.
Fait curieux, I'unique localite du
Serboiulus au Nord de la transgression Tortonienne est situee sur une ile de la
mer Tortonienne (la grotte Kopanata dupka pres du v.Portitovci,
distr. de
Mihailovgrad)!
Les grottes au Nord de la ligne Belogradcik - Salas sont
peuplees par Ie Typhloiulus strict us (troglophile), connu aussi de la Serbie
orientale et du Banat.
U ne localite aberrante de Serboiulus spelaeophilus, c'est la galerie artificielle
pres de la gare Thompson. Cette trouvaille nous est difficile a expliquer pour Ie
moment.
Un "noeud" ou se rejoignent les aires de dispersion de Typhloiulus hureschi,
Serboiulus spelaeophilus et S.lucifugus deelemani. c'est la region de Kalotina
- Komstica. Jusqu'a present nous n'avons pas reussi a trouver de Oiplopodes
troglobies dans une dizaine de grottes prospectees dans cette region.
Fait interessant et qui, a notre connaissance, n'est pas mentionne pour les
Oiplopodes troglobies, c'est I'existence de localites isolees de certains Typhloiulini (par exemple, Typhloiulus longipes. T.staregm) sur la peripherie de l'aire
compacte d'autres especes de la meme tribu. II nous semble de regie que I'on
ne trouve dans une grotte qu'une seule espece de Typhloiulini. La seule exception, c'est la cohabitation de Typhloiulus staregai (peut etre un troglophile?)
et de Serboiulus spelaeophilus dans la grotte Prelaz (R uskovica) pres du
v.Salas, cas unique de cohabitation d'un Typhloiulus et d'un Serhoiulus. Chez
les troglobies Typhloiulus bureschi et Serboiulus spelaeophilus la ligne de demarcation est assez stricte. Nous l'avons etablie la ou se terminent les aires de
dispersion des autres troglobies caracteristiques
pour la montagne de Yraca:
les Pheggomisetes, Buresiolla bureschi, les Paraduvalius, Ramhousekiella
ledenikensis, Bureschia bulgarica etc. C'est Ie terrain entre les villages Oolno
Ozirovo et Botunja. II est hors de doute que cette limite si brusque a ete determinee par des causes geologiques (paleogeographiques
et tectoniques).
La repartition
des Antroleucosomatides
n'est pas moins interessante.
Bulgarosoma bureschi parait canton nee sur une aire restreinte dans la montagne de Yraca. On ne trouve cette espece, ni dans les grottes du defile de I'Iskar,
ni au Nord-Ouest de Botunja. Les autres especes du genre Bulgarosofl1(J habitent les grottes de la Serbie orientale, du Banat et du Rhodope. Leurs migrations
ont eu lieu avant la transgression Tortonienne.
Du meme avis est aussi TaFig.
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bacaru (1970) concerant I'espece roumaine B.oeellata. D'autre part, Ie district
de Smoljan ou habite Bulgarosoma meridionale. a ete submerge pendant I'Eocene superieur (Boncev, 1971, fig. 31).
La localisation actuelle des Bulgarosoma est conditionnee par un prCferend urn
ecologique assez strict. II nous semble que les especes de ce genre preferent les
grottes du Rhodope, ayant une temperature relativement basse, et les parties
elevees de la montagne de Yraca. On n'a pas observe une cohabitation des
Typhloiulus et des Bulgarosoma
dans une meme gratte, mais dans la grotte
Erkjuprija pres du v. Mostovo (Rhodope) Bulgarosoma rhodopinulII vit avec
Apfelbeekiella beroni beroni.
Tout recemment nous avons trauve (sous pierre) a Yitosa, pres du chalet
Aleko, a 1950 m d'alt., un exemplaire du genre BlIr~{/ro.l(}II1{/.
Strasser( 1975) a
decrit, en se basant sur cet exempla ire. la premiere espece epigee (q uoiq ue
aveugle!) du genre Bulgarosoma: B.superjieiei. C'est un cas plutot rare parmi les
Diplopodes,
bien que chez les Coleopteres et quelques autres groupes on
connaisse certaines expeces d'aspect "troglobionte",
vivant so us les pierres a
une altitude d'env. 1500-2000m.
Parmi les Traehysphaera des grottes de la Stara planina it n'y a qu'une seule
espece troglobie: T.orghidani (sous-espece encore inedite de I'espece habitant
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les grottes des Carpates roumanines). C'est Ie seul cas d'espece commune entre
les faunes troglobiontes de la Stara planina et des Carpates. Les Traehysphaera
sont consdierrees etre des relictes mesogeidiennes dans la faune cavernicoJe
d'Europe - leurs especes troglobies sont repandues des monts Cantabriques
jusqu'a Dobroudza.
Nous n'avons pas trouve plus d'une seule espece de ce
genre dans une me me grotte.
Braehydesmus radewi et Bulgardicus tranteevi net sont connues que d'une
seule grotte chacune .
. Parmi les Polydesmidiens,
Ie troglophile Ie plus repandu dans les grottes de
la Stara planina est Ie Polydesmus rensehi.
.
N ous avons recolte en grande q uantite sur Ie guano de la grotte Desni S uhi
pec pres du v.Dolni Lorn un mince Diplopode blanchiitre que Strasser (1962)
a decrit sous Ie nom de Bacillidesmus bulgarieus. en Ie rangeant d'abord parmi
les troglophiles, rna is ensuite, et d'apres nous avec raison, parmi les troglobies.
Avec sa sous-espece dentatus. B.bulgaricus para!t propre a la Bulgarie du
Nord-Ouest. La deuxieme espece du genre - Bfiliformis - est un endoge de
Vojvodina (Serbie). D'apres Verhoeff( 1941, p. 180), tout Ie groupe Trichopolydesmidae - Bacillidesmidae est d'origine americaine. eet auteur emet I'hypothese peu probable que pendant Ie Tertiaire ce groupe s'est repandu par I'intermediaire d'une "Atlantide" de l'Amerique du Nord en Europe, olll'on trouve
maintenant ses decendants. II faut dire que I'existence d'une "A tlantide". ou d'un
autre pont continental, liant l'Europe a l'Amerique du Nord est contestee, niee
me me, par plusieurs auteurs. On peut penser plutot a une autre possibilite:
les souches communes des Bacillidesmidiens et des formes qui leurs sont proches
(Trichopolydesmus,
Verhoeffodeslnus. Galliocookia et les lignees americaines)
auraient peuple la Laurasie avant Ie J urassique. Tabacaru (1970) est aussi d'avis
que ces representants de I'ordre Proterospermophora
sont des relictes tres anciens dans la faune d'Europe.
Nopoiulus venustus que I'on trouve dans plusieurs grottes et galeries artificielles de la Stara planina, est connue aussi d'autres pays d'Europe. Chez no us
on peut la considerer comme troglophile.
Le genre Balkanopetalum. endemique pour la faune bulgare, est represente
par I'espece (B.armatum) dans les grottes et les galeries artificielles de la
Bulgarie du Nord-Ouest et par 2 autres especes (B.rhodopinum et B.beshkovI)
dans les grottes du Rhodope. Toutes les trois sont des troglophiles. Golemansky
(in litt.) a constate qu'une meme espece de Gregarine (Stenophora beroni)
vit dans I'intestin de I'espece de la Stara planina B.armatuln et de l'espece du
Rhodope B.rhodopinuln.
Chilopoda. Aussi bien par Ie petit nombre des troglobies que par sa qualite
d'indicateurs zoogeographiques,
les Chilopodes sont un groupe dont l'importance est de loin inferieure a celie des Diplopodes. En Bulgarie du Nord-Ouest
on en conna!t 2 troglobies. La repartition du premier - Lithobius lakatnicenses - est quelque peu singuliere: la Serbie orientale, la Stara planina du NordOuest, les grottes pres de Tran et de Kjustendil, Ie Rhodope. Cette repartition
indique une colonisation ancienne du domaine souterrain, mais en meme temps
cette colonisation a du avoir lieu apres l'Oligocene, car a cette sous-epoque
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certaines localites en Bulgarie du Sud sont encore submergees (la grotte Uske
pres du v. Cetirci, distr. Kjustendil).
Eupolybothrus andreevi, Chilopode de grande taille que Matic a decrit de la
grotte Yodnata pestera pres de la gare Cerovo, n'est connue que de cette localiteo Avec, I'Eupolybothrus
obrovensis de Yougoslavie, ce sont les deux seules
especes aveugles de ce genre.
Collembola. On a trouve jusqu'a present 35 especes de Collemboles dans les
grottes bulgares. En comparant ce nombre avec les especes (plus de 80) connues
des grottes roumaines, on peut conclure qu'il nous reste beaucoup a faire pour
avoir une idee exacte concernant les Collemboles cavernicoles bulgares.
La plupart de ces 35 especes (28) ont ete recoltees dans les grottes de la
Bulgarie du Nord-Ouest. Certaines d'entre elles sont largement repandues dans
les grottes d'Europe (Mesogastrura
oicoviensis, Ceratophysella denticulata.
Heteromurus
nitidus. Arrhopalites pygmaeus,
Tomocerus .f1avescens etc.).
Gruia (1969) considere comme etant d'origine mediterraneenne
Onychiurus
postumicus, O.subgranulosus et autres. Si nous regardons de plus pres les aires
de dispersion de quelques Onychiurus tenus pour des troglobies, nous les
trouverons certainement assez inhabituelles pour des expeces de cette categorie: O.postumicus - Istrie, Roumanie, Stara planina, Rhodope; O. vornatscheri
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- A utriche, Roumanie, Bulgarie. Yandel (1964) considere les Onychiurus comme
etant des troglobies recents, lies plut6t au milieu souterrain au sens large
qu' aux grottes.
Certaines espece de ce genre, malgre leur aspect d'animaux mal proteges,
semble etre assez resistantes au froid et aux autres parametres extremes du
milieu (nous les avons vu dans les grottes-glacieres et aussi dans les racines des
succulents pres dti refuge de Gofite aux Alpes, a 3800 m d'alt.). Nous qualifierons de troglobies aussi O.beroni des grottes pres de la gare Oresec et O.
b.ureschi et o.sensitivus de la grotte Ledenika pres de Yraca. Gruia (1969,
p. 169) admet que cette derniere espece est proche de l'Onychiurus orghidani
des Carpates roumaines. Dans sa monographie sur la faune cavernicole de la
Suisse Strinati (1966) enumere 24 especes troglobiontes parmi les Collemboles
de ce pays (y compris Pseudosinella duodecimocellata et A rrhopalites pygmaeus
que l'on trouve aussi en Bulgarie). Nous ne pouvons pas, d'apres nos criteres
actuels, classer ces deux especes parmi les troglobies et en general no us pensons
que Ie nombre de Collemboles troglobies suisses (24) n'est par reel (surtout si
on Ie compare avec Ie nombre des troglobies de ce groupe dans un pays plus
grand et assez bien etudie comme la Roumanie lequel n'est que de 8).
N os observations sur les Collemboles flottant sur la membrane superficielle
des flaques dans les grottes bulgares confirment la constation de Botosaneanu
(1971) que: "pour une fraction de ces especes la pellicule superficielle de l'eau
ne represente pas tout simplement un "piege", mais bien un milieu d'election".
Diplura. Le materiel de Diploures cavernicoles dela Stara planina est demeure pour la plupart indetermine. Plusiocampa bulgarica fut trouve aussi bien dans
les grottes de la Stara planina que dans celles du Rhodope. II reste a preciser la
position taxonomique
des especes, habitant les grottes de Lakatnik (Plusiocampa bureschi, P.rausen) et la grotte Magura. Si P.bulgarica est en effet une
espece complexe (comme c'est l'avis de Code, in litt.), la presence de cette
"espece" a la fois dans les grottes de la Stara planina et du Rhodope deviendra
moins enigmatique.
On peut noter que, selon nos observations, les Diploures sont nombreux
dans les grottes de la region de l'lskar et surtout dans les grottes du Rhodope,
tandis que dans les grottes de la region d'Ogosta on ne les trouve que tres rarement.
Orthoptera. La repartition des Orthopteres cavernicoles en Bulgarie est assez
particuliere. Le materiel n'etant pas etudie en detail, nous considerons tous les
exemplaires recoltes dans les grottes bulgares comme appartenant a une seule
espece: Troglophilus neglect us. Son aire de dispersion, englobe la Yougoslavie,
l'Autriche du Sud et la Grece du Nord. Chez nous on l'a trouve dans plusieurs
grottes Ie long de la frontiere bulgaro-yougoslave et dans Ie Rhodope. En dehors
de Tneglectus, on connalt en Yougoslavie 5 autres expeces du genre Troglophilus et 3 especes des genres Dolichopoda et Gryllomorpha.
La limite orientale de l'aire de dispersion de T neglectus passe par la Bulgarie.
C'est un fait curieux que I<iou ce Raphidophoridae
se trouve, il habite toutes
les grottes, grandes et petites, presentant des conditions microclimatiques assez
variees. Plus loin on trouve aussi des grottes, mais aucune n'est peuplee par des
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Troglophilus. Dans les grottes de la Stara planina on n'a pas vu de males de
eette espece.
Quoique non troglobies, les Raphidophoridae
sont qualifies de relictes dans
la faune europeenne. J eannelles considere comme etant des derives de lignees
gondwaniennes,
s'etant developpees sur les terres de la Mediterranee avant la
transgression lutetienne. II est aussi interessant d'indiquer Ie fait de 1'existence
de plusieurs especes de ce groupe dans les parties occidentale et meridionale de
la peninsule du Balkan, alors qu'une montagne aussi riche en troglobies que la
Stara planina
1'Est de M ihajlovgrad est totalement depourvue d Orthopteres
caverernicoles.
Coleoptera. N ous avons cons tate la presence de 9 familles de CoICopteres
dans les grottes entre Timok et Vito II n'y a que 2 d'entre elles (Carabidae - Rall1bousekiella. Pheggoll1isetes et Duvalius - et Catopidae) qui contiennent des
troglobies.
Du seul representant des Pterostichinae (Rall1bousekiel/a ledenikensis) on n'a
trouve que 3 exemplaires dans 3 grottes de la montagne de V raca. Peut-etre
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ce n'est pas du tout un vrai cavernicole, mais plut6t un habitant des fentes
profondes. Apres la capture de I'holotype de cette espece dans la grotte Ledenika
en 1924, cela fait plus d'un demi-siec!e que I'on cherche en vain (y compris en
mettant des appats) une deuxieme Rambousekiella
dans cette grotte.
L'aire de dispersion des Pheggomisetes est limite par Ie trapezolde Komstica
- Karlukovo - Cerovo - Odorovci. Ce genre particulier a ete considere par
Laneyrie (1970) comme membre unique d'une lignee phyletique proche des
Aphaenops
et des Neotrechus. On n'a pas trouve en Bulgarie de representants
de ces deux series, dont les especes sont repandues de I'Espagne, resp. de I'Italie
jusqu'au Caucase. Les Pheggomisetes sont une lignee isolee d'origine mesogeidienne, peut-etre derivant d'une souche aphenopsienne du Paleogene.
Chez les Pheggomisetes on observe Ie phenomene assez rare parmi les troglobies - cohabitation de deux especes appartenant a un meme genre dans
une meme grotte (Ph. buresi et Ph.radevi dans la grotte Medenik; Ph. buresi
et Ph.globiceps dans la grotte Goljamata meca dupka - voir Gueorguiev,
1964). Ph. radevi est bien plus rare que Ph. buresi (trouve par exemplaires isoles).
Les Pheggomisetes sont des indicateurs excellents de la region de l'Iskar. La
plupart de leurs Iocalites se trouve a I'Ouest de I'Iskar, mais on a constate
aussi deux localites a I'Est de cette riviere: Ph.glabiceps georgievi dans
Ie gouffre Jamata pres du v.Lakatnik et Ph.globiceps karlukovensis
d'un
gouffre pres du v.Karlukovo, Si Ie statut taxonomique des sous-especes des
Pheggomisetes n'est pas altere par une nouvelle revision, basee sur I'etude statistique de grandes series, nous aurons devant nous'une mosalque de populations - chose inhabituelle pour les troglobies, aussi bien que pour les autres
genres de la sous-famille des Trechinae.
Le troisieme genre de cette sous-famille - Duvalius - est represente dans
les grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest par 4 especes aveugles du sous-genre
Paraduvalius. L'aire de dispersion de ce sous-genre englobe la Stara planina,
la Serbie orientale, la Macedoine et Ie Rhodope (les provinces biospeleologiques de la Stara planina et du Rhodope). II est bien significatif que nous
n'ayons trouve aucun Paraduvalius dans les quelque 130 grottes soigne usement etudiees au Nord-Ouest de la riviere Botunja, tandis que la Montagne de
Yraca en abrite au moins 3 especes. Ce fait-plaide une fois de plus en faveur
de I'idee de I'existence d'une barriere qui ait empeche-les Paraduvalius, les
Pheggomisetes et un bon nombre d'autres troglobies d'envahir Ies'grottes de la
region d'Ogosta. C'est d'autant plus curieux, etant donne que les Paraduvalius
peuplent toute la Stara planina Uusqu'a Kote!), aussi bien que la Ser6ie
orientale. II est evident que la depression de Yit ne constitue aucune barriere
pour eux. Alors qu'en Macedoine on trouve aussi des Paraduvalius endoges,
les especes de Stara planina et Ja seule connue jusqu'a present espece du Rhodope (D. (P.) bureschl) ne vivent que dans les grottes. Ce sous-genre para'it
d'origine nord-egeldienne,
tandis que pour les Duvalius (s.str.), repandus de
I'Espagne jusqu'a la Chine. J eannel (1928) suppose une origine sud-egeldienne.
Parfois on considere la serie phyletique des Duvalius comme une serie de
troglobies bien plus recents que les Pheggomisetes, mais la grande etendue de
leurs aires de dispersion et surtout la presence du genre A meroduvalius en
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Amerique nous incline cl penser que les Duvalius sont plutot tine sene
ancienne. Prenant en consideration que les Duva/ius se repandent relativement
vite, on peut admetre Ie sous-genre Paraduva/ius
comme de type neoendemique.
STAPHYLINIDAE.
Des 14 espeses de cette famille vivant dans les grottes
en Bulgarie du Nord-Ouest, les plus importantes nous semblent etre Quedius
mesome/inus et A theta macroptera - habitants du guano de Chauves-souris
et des excrements de Renards et de Blairaux. Comme endemiques pour ce
territoire nous avons Quedius trog/ophilus et Q. gueorguievi.
HISTERIADAE.
Deux grottes a guano (Mitrevska dupka pres du v. Gorna
Luka et Prilepnata pestera pres de Liljace) abritent Gnathoncus rotundatus et
G. nannetensis, especes peut-etre troglophiles. Les Gnathoncus frequentent
aussi la grotte Bahardenskaja
pestera en Asie centrale sovietique (K uzjakin,
1950).
PSELAPHIDAE.
Bryaxis beroni est la seule espece de cette famille connue
des grottes bulgares. Elle n'a ete trouvee que dans 4 grottes, toutes dans la
Bulgarie du Nord-Ouest. N ous pensons que c'est un troglophile.
Les CATOPIDAE
troglobies en Bulgarie appartiennent tous a la sous-fam.
des Bathysciinae. D'apres la classification recente de Gueorguiev (1974), tous les
7 genres de ce groupe, habitant les grottes de la Stara planina, entrent dans la
tribu Bathysciini, et notamment: Beronia et Radevia - sous-tribu Pho/euonina,
Neto/itzkya et Hexaurus - Bathysciina; Beskovia, Ba/canobius et Tranteevie/fa - Leptodirina. Des plus de 130 grottes prospectees dans la region d'Ogosta,
nous n'avons trouve des Bathysciinae que dans 7, dont seulement Beronia micevi
des grottes pres de Belogradcik a ete determinee specifiquement. Quant aux
autres genres de cette sous-famille, trouves dans la Stara planina occidentale,
on peut dire que les Beskovia habitent les grottes de faible altitude (200-300 m)
Ie long de la riviere Iskar, tan dis que les Radevia sont propres plutot aux
grottes de la montagne de Vrace (800-900 m).
D'apres Ie schema de Gueorguiev (1974) les Bathysciina et les Pholeuonina
sont d'origine mesogeidienne, alors que les Leptodirina sont consideres etre
des descendents des Pholeuonina,
ayant une origine nord-egeidinne. Comme
chez d'autres troglobies, les localites du genre Beskovia se trouvent aussi bien
a !'Ouest qu'cl !'Est de l'Iskar et cela confirme encore une fois !'hypothese que
plusieurs groupes de troglobies se sont formes et ont colonise Ie domaine sousterrain avant !'entaillage epigenetique de la Stara planina par la riviere d'Iskar.
Dans plusieurs grottes de la Bulgarie du Nord-Ouest on trouve (surtout en
automne) des Catopinae sous-troglophiles,
appartenant a 8 especes des genres
Cho/eva, Catops et Nargus.

RESUME
La region kartique qui s'etend entre les rivieres Timok et Vit presente environ
500 grottes et gouffres, dont plus de 300 sont !'objet de la presente etude. Dans
cette region (appelee ici Western Stara Planina), nous avons determine
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63 especes et sous-especes de troglobies terrestres et 17 especes et sous-especes
de troglobies aquatiques. Cette region, que nous avons divisee en deux (Region
d'Ogosta et Region d'Iskar), possede la faune cavernicole la plus riche de
Bulgarie.
Cette etude traite des particularites de la composition et de la distribution
desdifferents groupes de troglobies terrestres et surtout de groupes tels que les
Diplopoda,
Isopoda, Coleoptera
et autres. D'apres l'evolution paleogeographique de la region, des conclusions sont tirees au sujet de l'age de certains
tJ:oglobies et des barrieres delimitant leur repartition actuelle.
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Observations sur r ecologie et la distribution des
Turbellaries Tricladides depigmentes et
anophtalmes de Roumanie
par
L. BOTOSANEANU*

SUMMARY
Ecological

and distributional

remarks on unpigmented
Tricladida in Romania

and anophthalmous

Turbellaria

22 localities where unpigmented
and mostly blind tricladid turbellarians
(Dendrocoelidae
and
Fonticola) were discovered by the author himself, are described in more or less detail. These animals
are particularly well represented in Romania; the explanation is that they are expansive offshoots
of a fauna formely inhabiting the huge brackish or freshwater lakes which covered most of this
country during the Neogene (and especially the Sarmatian).
Different species are inhabitants
of
different particular habitats of the underground water realm, and the author distinguishes between
species inhabiting cave waters, typical phreatobionts,
hyporheic species and species living in springs
or springbrooks.
These species are sensitive indicators of even small changes affecting the abiotic
or biotic conditions
prevailing in their habitats (several examples are offered, especially of
competitive exclusion).

"Good ecological research is sooner
obtained by individual enterprise than
with computerized programmes"
L. B. Holthuis
En ces 25 dernieres annees j'ai eu souvent I'occasion - lors de recherches
hydro biologiques, speleologiques et entomologiques realisees un peu partout en
Roumanie - de decouvrir des stations a Tricladides depigmentes et tres
souvent anophtalmes.
L'observation,
riche d'enseignements,
de ces remarquables animaux obscuricoles et de leurs habitats tres divers, m'a toujours
passionne; je trouve donc qu'il serait utile d'essayer de faire maintenant Ie
point. Plusieurs remarques preliminaires s'imposent. J'ai assez souvent fait
des recoltes de ces animaux dont la fixation et la conservation convenables
posent pas mal de problemes; plusieurs especes ont ainsi pu etre decrites,
mais des exemplaires en provenance d'autres stations decouvertes par moi,
restent non etudies.
• Limnologische

FluBstation,

6407 Schlitz,

B.R.D.
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Je dois souligner que des Tricladides obscuricoles ont ete decouverts, dans de
nombreuses
autres stations de Roumanie,
par des collaborateurs
de la
BIOS PEO LOG ICA (descri ptions par de Beauchamp), par un specialiste comme
Ie Prof. R. Codreanu et par plusieurs collaborateurs de I'I nstitut de S peologie
"E. Racovitza" (descriptions
par R. Codreanu & D. Balcesco). Mais j'ai
i'intention de m'en tenir ici ames propres decouvertes et observations sans
toutefois faire reference aux stations hyporheiques dont je n'ai jamais fixe
d'exemplaires. Dans ce qui suit, les stations sont enumerees dans l'ordre suivant:
M ts. du Maramures
et nord des Carpates
Orientales (I-III); Carpates
Meridionales, d'Est en Ouest (IV-XVI); monts calcaires du Banat (XVII-XXI);
Plaine Occidentale (XXII).
I. Source rheocrime tributaire d'un ruisselet a son tour affluent du ruisseau
Sasar dans son cours superieur, pres de la route Suior-Baia Sprie et a peu
pres au meme niveau que Ie chalet touristique Mogosa (Mts. du Maramures).
Alt. approx. 700-800 m. Foret de hetres, zone eruptive. Le 14.xI.I962 Ie debit
est insignifiant, dans Ie lit etroit et long de plusieurs dizaines de metres, l'eau sort
au jour sur les derniers metres seulement, et fort discretement. Temperature a
la source me me: 7,5°C. Substratum
represente par des pierres anguleuses
recouvertes d'Hepatiques,
et reposant sur du limon. Sous toutes les pierres,
nombreux Dendrocoelides
blancs, et aussi des Niphargus; fort lucifuges, les
vers disparaissent dans Ie substratum aussit6t qu'une pierre a ete detachee du
lit. Le Dendrocoelide a ete fixe mais pas encore etudie; il pourrait s'agir eventuellement (in£. verb. Prof. R. Codreanu) de Dendracae/um
carpathiculIl
Komar.
II. Niche madicole, dans la vallee Runcului dans son cours superieur, ,1
2 km env. en aval de Podu Ciresului (Mts. du Maramures, massif Gutin). A
700 m d'alt environ, en foret de hetres. Le 23.v.1964, observe un tricladide
(Dendrocoelide?
Fantica/a?) depigmente et aveugle, glissant sur la paroi
suintante de roche cristalline. J e n'ai pas conserve d'exemplaires.
III. Source dans Ia vallee de la Bistrita, pres de Ia route Cirlibaba-Borsa,
entre Prinos et Sesuri ("a quelques m de la borne du km 48, a 30 m de la route",
sur Ie talus boise - foret d'epiceas). Nord des Carpates Orientales. II s'agit
de plusieurs filets d'eau a peine perceptibles. Le 28.V. 1953 j'avais note
"Planaires blanches et C. a/pina partout en masse" (2 jours auparavant j'avais
note quelque chose de similaire pour un limnocrene au bord du grand ruisseau
Lala, affluent de la Bistrita). J'ai maintenant des doutes: s'agissait-il vraiment
de Tricladides depigmentes? II faudrait revoir ces stations.
IV. Le cours inferieur du ruisseau Cumpenita a Cumpana Argesului (Carpates
Meridionales, versant S. du massif de Fagaras); parfois eJesigne sous Ie nom
de Valea Topologului, ce qui est certainement errone. C'etait un tributaire du
grand ruisseau Capra; les deux se jettent maintenant directement dans un
grand lac d'accumulation.
Alt. 770 m env., zone de la foret de hetres, roches
cristallines. Mes observations datent des 1O-13.IX.1957, 13.VI.1961, 9. IX.1961,
13.X.196I, 3.XI.I961, et ont ete realisees sur les 2-3 km inferieurs du cours de la
Cumpenita, dont les eaux s'ecoulent rapidement ou tres rapidement dans un
radier rempli de pierres moyennes ou grosses. Largeur: 10-12 m en periode de
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crues, autrement beaucoup moindre; profondeur - en automne - 30-40 cm
en moyenne; temperature bien entendu fort variable. En arrachant du radier,
parfois avec beaucoup de peine, de grosses pierres bien imp Ian tees, et ceci
surtout - mais pas uniquement - pres des bords du ruisseau et en eau
s'ecoulant rapidement, j'ai constate la presence sur leurs surfaces inferieures,
d'exemplaires d'un grand et beau Dendrocoelide depigmente et anophtalme,
fragile, a bords festonnes. Certains endroits fournissaient
des exemplaires,
nombreux
ou isoles, presque sous chaque pierre, dans les circonstances
mentionnees; pas un seul exemplaire dans d'autres endroits. Le 13.VI.1961 et Ie
3.XI.I961 mes efforts resterent vains. Les exemplaires recueillis ont permis la
description de Dendrocoelum (Polycladodes) affine Codreanu & Balcesco,
1970 (v. aussi station suivante, les deux sont les localites typiques de l'espcce).
V. "Valea cu Pesti", dans son cours inferieur, ,I approx.700
m d'alt.. dans
la foret mixte - epiceas et hetres (Carpates Meridionales, versant S. du massif
de Fagaras). Ce grand ruisseau etait un affluent gauche du Arges a 3 km environ
en amont de ses Gorges; il se jette maintenant dans Ie grand lac d'accumulation
ci-dessus mentionne, dont les eaux couvrent actuellement la zone ou j'avais
decouvert les Dendrocoelides. Grand ruisseau, a fort debit meme en periode de
secheresse, largeur 2-3 m, pente moderee, cours habituellement rapide (grands
blocs, pierres petites et moyennes), plus rarement calme (sable, gravier). Le
II.IX.1961 j'y ai decouvert un Dendrocoelide depigmente et anophtalme, decrit
ensuite sous Ie nom de Dendrocoelwn (Polycladodes) affine Codreanu &
Balcesco, 1970; on Ie trouve exclusivement
so us les pierres moyennes ou
grandes, puissamment ancrees dans Ie substratum de sable et de gravier. II faut
chercher longtemps avant de trouver un bon endroit; ces "bons endroits" se
signalent toujours par l'aspect marecageux (suintant) des zones hordant Ie
ruisseau (affleurement du sous-ecoulement).
VI. Complexe de sources rheocrenes au lieu dit "La Rezervor", dans les
Gorges du Arges, alt. 650 m environ, a plusieurs km en aval doncde
la
station precedente. Le 12.IX.1957 j'avais note la presence, en grand nombre etcl
cote de C. alpina (!), sur les fragmentsae
gneiss qui tapissent Ie lit de ces
rheocrenes, d'un "remarquable Polycelis d'un blanc-laiteux, a comes pointues,
noires tout comme la limite frontale". Pas de materiel conserve. II n'est pas'
du tout sur qu'il s'agisse vraiment d'un Polycelis, mais c'est un Tricladide
depigmente qu'il faudrait essayer de retrouver (si toutefois la station a survecu
aux travaux hydroenergetiques
realises dans la zone).
VII. Le 17.VI.I955 j'avais note la presence d'une "planaire blanche" dans
un petit ruisseau sur forte pente, affluent droit du Olt, tout pres de la route
Sibiu-Calimanesti
qui longe la riviere dans son Defile, a quelques m. en aval de
la source captee et muree, connue sous Ie nom de Izvoru Imparatului
au
Kaiserbrunnen
(a 2,5 km en aval de la commune de Boita, alt. approx.
350 m). J'ai revu la localite Ie 17.XI.I977, et j'ai constate que des Fonticola
depigmentees et anophtalmes habitent plusieurs petits cOurs d'eau situes sur la
meme pente. Le ruisselet visite en 1955 restait pratiquement
inchange, mais
je l'ai laisse de cote, man attention ayant ete attiree par 2 ruisselets de source,
situes a 700 m environ en aval de la "Kaiserbrunnen",
au lieu dit "La
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Ograda". Un de ceux-ci est long seulement de 50 m, il parcourt un pre sur
forte pente et pratiquement
depourvu d'arbustes, mais a sa source frontale
(amenagee par l'homme en bassin limnocrene) il y a un aulne; Ie bassin
limnocrene, avec du limon et quelques galets sur son fond, est suivi par I m de
ruisselet fort pietine, mais Ie tronr,;on de 30 m qui fait suite represente un
habitat reste a l'etat naturel et dont la vegetation (mousses, Carex, etc.) montre
qu'il est toujours en eau; sur Ie substratum de sable se trouvent des pierres et des
galets, rna is ceci seulement sur les 20 premiers m; Ie tron<;on decrit est a son
tour suivi par un autre, long de 20 m, ou Ie lit est totalement envahi par l'herbe
et l'eau disparaH presque entierement
(aspect tout simplement
de "pre
humide"); debit fort modeste, et ceci sans doute de fa<;on permanente, rna is Ie
cours garde une certaine viva cite grace a la forte pente; largeur du lit: 10-30 cm,
profondeur de l'eau infime, temp. 11,5-12° C Ie 6.xI.l977, pas de Tricladide
pigmente dans la faune. Dans Ie limnocrene et Ie premier m du ruisselet, inutile
de chercher des Fonticola; celles-ci (espece de petite taille, a mon avis probablement nouvelle; materiel vivant collecte Ie 6.xI.I977, par Ie Prof. R. Codreanu
et Mme. D. Balcesco-Codreanu)
habitent les 10-15 m du ruisselet qui font
suite au court tron<;on pietine; observation interessante: sous la plupart des
pierres les Gammares foisonnent litferalement, et dans ces conditions it n'y a pas
de Fonticola mais quimd on souleve une petite pierre sous laquelle les Gammares
sont peu nombreux et jeunes, ou me me absents, les Fonticola font leur
apparition (parfois 10 exemplaires sous un petit galet); plusieurs exemplaires
ont ete vus circulant a decouvert sur Ie sable fin; des que les pierres disparaissent
du lit, il devient impossible d'en trouver. Un autre ruisselet, nettement plus long
que Ie premier et a debit un peu plus important, est situe a quelques dizaines de
m en amont, sur la meme pente, et parcourt une zone couverte par un dense
taillis; sous les pierres, nombreuses Planaires pigmentees (Dugesia) mais pas de
Fonticola depigmentes; celles-ci se montrent, par contre, nombreuses dans
d'infimes sources laterales alimentant Ie ruisselet (aspect de helocrenes, sortie
extremement
discrete de l'eau, galets humides couverts de mousses, faune
plut6t madicole, sans planaires pigmentees).
VIII. Ruisseau Bucureasa, assez important tributaire droit du Lotru, Ii I km
en amont du centre du village Malaia (Carpates Meridionales, M ts. de LotruCapat'ina, alt. approx. 520 m). En travaillant tout pres du confluent, Ie I.IX.1952
j'ai trouve 2 exemplaires (malheureusement
non conserves) d'un Tricladide
blanc et aveugle "sous une pierre ancree juste dans la berge du ruisseau et
bien humectee par l'eau". Le 8.IX.1977 cette station (Ies 100 m inferieurs du
cours du ruisseau) etait pratiquement
aneantie par des travaux en caurs
(construction
d'un barrage); un peu plus en amant j'ai vainement tente, en
arrachant des pierres du radier, de retrouver Ie Tricladide.
IX. Source limnocrene taute petite, formant un ruisselet minuscule et a
debit infime, du cote gauche de Ia Bahna (M ts de Mehedinti, alt. 430 m), a une
certaine distance en amont du confluent de ce grand ruisseau avec Ie P'ir'iu
Gornentilor.
Le 22.V.1957 j'y ai trouve des "Planaires blanches" que je n'ai
pas pu fixer et conserver.
X. Dans Ie massif de Domogled, separant la vallee de la Cerna de celie de la
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Bahna, et appartenant
aux Mts de Mehedinti, sur Ie sentier reliant Baile
Herculane au village de Podeni, a 2 km environ a partir de la source "Izvoru
Jalarau" en direction de Podeni, dans une zone calcaire a caractere de plateau
boise (hetres) et legerement vallonne, j'ai ete, Ie 21. V .1957, apres une periode
prolongee de pluies torrentielles, temoin d'un remarquable phenomene (voir
aussi: Botosaneanu, 1971). Dans un endroit normalement a sec, par suite de la
pression hydrostatique
considerablement
accrue, I'eau jaillissait en de nombreux endroits du sol de la foret de hetres; sur une zone longue de 100 m environ
et large de 5 a 20 m Ie sol de la foret ainsi que la route etaient inondes
par cette eau a 7-90 C, et il s'individualisait rapidement un ruisselet, s'unissant
un autre venu d'un peu plus loin, I'eau aboutissant
"Izvoru Jalarau"
precedemment mentionne. Le ruisselet s'ecoule sur pente assez aide; dans son
"lit"; sable, gravier menu, amas de feuilles mortes. II etait possible d'observer
glissant un peu partout sur Ie sable et les cailloux, et aussi dans les sillons
remplis d'eau et traces dans la boue par les roues des chars
boeuf, de
nombreux exemplaires d'une Nemerte obscuricole, et de tres nombreux grands
Dendrocoelides
blancs, fort agiles; Ie materiel conserve, soumis ,i un examen
preliminaire par Ie Prof. R. Codreanu, a permis de condure (inf. verb.) qu'il
s'agit d'une espece fort voisine du Dendrocoe/wl1 (ParadendrocoC'/um) SPC'/aeum (Kenk) decrit de Siovenie. Deux jours plus tard (23.V.1957), les pluies
torrentielles se poursuivant,
Ie ruissellement superficiel avait pratiquement
aneanti cet habitat precaire. J'ai essaye a plusieurs reprises, surtout apres des
periodes pluvieuses prolongees, de retrouver cet habitat, mais en vain: il
etait a sec. Cependant, Ie 29.VI.I961, toujours apres une periode prolongee de
fortes pluies, j'ai constate que Ie ruisseau qui m'avait fourni Dendrocoeles et
N emertes en mai 1957, n'existait toujours pi us, tandis que I'autre, venant
d'un peu plus loin dans la foret (long de 150 m environ, large de 20 em, a eau
s'ecoulant vivement sur lit a aspect de rigole et rempli de gravier; t=9° C,
"source frontale" changeant visiblement d'emplacement),
m'a fourni des
Dendrocoelides assez nombreux (ainsi qu'un Niph{l/Xus, mais pas de Nemertes);
les Dendrocoelides sont presents seulement en certains endroits, et seulement
de 10 a 40 m en aval de la source actuelle; ils deviennent plus nombreux si I'on
remue Ie gravier; ils me semblent etre plus petits, plus graciles, plus allonges
que ceux de 1957 (Ie 29.IX.1966, ce meme ruisselet - bien que toujours en
eau - ne contenait plus de Dendrocoelide!).
XI. Deux sources sur la rive gauche de la Cerna, approximativement
au km
13,5 sur la route en amant de Baile Herculane, au Iieu-dit "La Bulza", Debit
modeste, t=9° C, pH=6,5. Des Dendrocoelides obscuricoles avaient ete trouves
Ie 14.X.I957, en exemplaires peu nombreux, dans les deux sources (dans une
de celles-ci, petite source karstique sur forte pente et ,i lit rocheux revetu de
mousses, connue so us Ie nom de "Sipotu lui Niculae", ils coexistaient
apparemment avec Po/yce/is corn uta). Pas de materiel conserve. Le 3.IX .1977,
les 2 sources etaient completement taries depuis 3 semaines (automne pourtant
pas particulierement sec) et dans de petites sources a proximite il n'y avait que
des CrC'lIo!Jiaa/pilla.
XI I. Un des petits complexes de sources frontales (plus cxactCl11cnt: cclui du
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cote droit dans Ie sens de la montee!; dans celui du cote gauche, situe considerablement plus en haut de la meme pente, je n'ai jamais vu des Tricladides
depigmentes) alimentant Ie "Ogasu Ulmului", petit affluent gauche du ruisseau
Frasincea - un des bras du cours superieur de la Belareca, bassin et Mts
de Cerna; village Frasincea, commune de Cornereva; alt. 1000 m environ.
Voir aussi Botosaneanu,
1971. L'eau sortait au jour (en 1957), de nombreuses
fissures et en 2 endroits, au pied d'une paroi assez haute, en foret de hetres.
Les 2 sources, a debit peu important, avaient aspect de limnocrenes; t variant
de 6,5 a 8,3° C (fin avrildebut septembre), pH=5 (!); sur Ie fond, du sable, des
fragments de pegmatite et - surtout au printemps et en automne - des amas de
feuilles mortes imbibees d'eau; Ie ruisselet alimente par ces sources (long de
quelques dizaines de m, a debit relativement grand et dont l'eau s'ecoule sur
pente relativement raide, tandis que la pente est tres raide pour Ie Ogasu
Ulmului apres Ie confluent des ruisselets de source) a dans son lit des pierrespegmatite - recouvertes de mousses, et il est au printemps litteralement
enseveli so us d'epaisses couches de feuilles mortes; lorsq ue la temperature
etait de 8° C a la source, elle atteignait 10,5° C 25 m plus bas. Dans ce petit
complexe de sources eustatiques et stenothermes, l'association faunistique est
dominee par des crenobiontes,
mais les elements obscuricoles
y sont
representes par un Niphargus du gr. fore/i. par des Rhabdocoeles,
et - je
repete, seulement dans les sources du cote droit, sens de la montee - par une
grande population de Dendrocoelides. J'y ai fait des observations Ie 30.IV .1957,
Ie I.VIII.I957, Ie 16.X.1957, pour y revenir 20 ans apres. Les DendrocoelidesDendrocoe/um
(Dendrocoelides)
debeauchampianum
Codreanu & Balcesco,
1967 - Y etaient regulierement trouves en masse (jusqu'a 30 exemplaires sous
une petite pierre!) dans les fissures d'ou sourd l'eau, dans les limnocrenes. et
seulement dans la zone initiale (10m environ) du ruisselet; on les trouvait sous
les pierres surtout petites -,
entre les feuilles mortes; extremement
lucifuges, ils disparaissaient
rapidement lorsque la couverture de branchages
et de feuilles etait eliminee. J'ai note aussi que dans des ruisselets similaires
situes a proximite, il n'y avait aucune trace de Dendrocoele. Le I.IX.1977: dans
les sources du bras gauche toujours pas de Dendrocoeles; des 2 sources alimentant Ie bras droit, celie superieure - situee juste au pied de la paroi - etait
tarie; la sec on de, a debit fort amoindri et assez endommagee par pictinement
(t=8,3° C) abritait une population de Dendrocoeles nettement appauvrie par
rapport a celie remarquee 20 ans avant.
XIII. Deux sources Iimnocrenes connues sous Ie nom de "Izvoru Rau",
toujours a Frasincea-Cornereva
(v. st. XII). Du gravier dans l'une des sources,
des feuilles mortes dans la 2eme, eau a 9° C Ie 30.IV .1957. Des Dendrocoeles,
fort probablement D. debeauchampianwn.
y ont ete trouves, mais en nombre
limite. Et j'ai note que, dans d'autres sources en proximite immediate, les
Dendrocoeles obscuricoles etaient remplaces par des Tricladides pigmentes.
XIV. 2 autres sources dans la meme zone que st. XII et XIII (mes notes ne
permettent pas une localisation satisfaisante). T.=8.5° C (I.VIII.1957), pas de
vegetation, pierraille fort meuble. J'ai note la presence de "Plana ires blanches
extremement rares" (certainement la meme espece que pour XII et XIII).
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XV. La source de la bergerie "In Povoiu Rosu" (="Izvoru Povoiului"),
tributaire du cours superieur de la Iauna, important affluent droit de la Cerna
dans Ie cours superieur de cette riviere (Mts. de Cerna). La launa prend ses
sources dans un cirque glaciaire ("Fata lablaniceanului")
a 1200-1400 m d'alt.
environ, au des sus de la limite superieure de la foret; notre source se trouve un
peu plus bas, en pleine foret de hetres (1100-1200 m d'alt. probablement);
accessible soit a partir de la commune de Cornereva, soit a partir du confluent
Cerna-Iauna. C'est un fort rheocrene, a debit considerable; la source frontale
change visiblement d'emplacement en fonction du debit; lit rempli de pierres,
t=5,3° C en plein ete. Le 2. VIII .1957 j'ai observe et recolte sous les pierres, dans
Ie secteur initial du rheocrene de nombreux Dendrocoelides
obscuricoles de
taille assez considerable. Malheureusement
ce materiel s'est egare. II n'est pas
exclu qu'il s'agisse de la meme espece que dans st. XVI.
XVI. 2 sources rheocrenes (voir aussi: Botosaneanu,
197 f) situees dans Ie
massif Muntele Mic, a 1350-1400 m d'alt. environ (I'altitude la plus considerahle
a laquelle un Tricladide depigmente et anophtalme ait jamais ete decouvert en
Roumanie!). Elles se trouvent tout pres du sentier touristique reliant Poiana
Marului aux chalets de M untele M ic (via Pietrele Scorilei), en pleine foret mixte
et en zone entierement metamorphique, avant que Ie sentier ne debouche dans la
c1airiere "Poiana
Boboratei".
Station decouverte Ie l7.VI.I970,
visitee a
nouveau Ie 30.IX.1970 et Ie 6.IX.1977. Mes observations et recoltes ont ete
realisees, lors des 3 premieres visites, surtout dans Ie rheocrene du cote droit
(sens de la montee); dans I'autre, des Dendrocoelides
obscuricoles avaient ete
observes, mais leur densite semblait etre moindre (peut-etre a cause de la
presence d'une importante population d'un Niphargus du gr. stygius -carpathicus). II s'agit de rheocrenes typiques, a debit modeste mais a cours agreste
me me en periode de secheresse; dans leur lit etroit: sable, gravier, pierres, debris
vegetaux; Ie 30.IX.1970 ('eau etait a 5,20 C a partir de la source frontale et
jusqu'a 12-13 m en aval. La population de Dendrocoeles obscuricoles etait
extremement importante; la densite atteignait un maximum entre la "tete" du
rheocrene et un point situe a quelques ill en aval; on trouvait ces animaux
jusqu'a 15 m en aval, mais ensuite ils disparaissaient brusquement. Quelques
observations d'un certain interet ont pu etre faites: une grande pierre plate
ayant ete extraite de la source, un tres grand nombre de Dendrocoeles ont
commence a surgir du substratum dans lequel cette pierre etait implantee; tout
pres de la "tete" du rheocrene les animaux sont generalement juveniles, et
c'est plus en aval Uusqu'a 15 m) qu'on rencontre lesexemplaires matures; peu en
aval du point de la sortie de I'eau, de nombreux exemplaires ont ete observes
circulant a decouvert sur Ie sable ou sur Ie menu gravier; tous ces exemplaires
montraient un rheotactisme positif tres net. Le 6.1X.1977, alors que dans la source du cote gauche (sens de la montee) la situation restait inchangee (assez
nombreux Dendrocoeles dans la source frontale et sur 1,5 m de ruisselet lui
faisant suite, sous les pierres et les petits galets, mais aussi sur Ie substratum
sous-jacent de fin limon vegetal et de sable), dans celie du cote droit de
legeres modifications physiographiques
("amenagement"
par les passants d'un
petit "bassin limnocrene" juste au point de sortie de I'eau), avaient entnline

L. BOTOSANEANU

228

une baisse apparemment considerable du nombre de ces vers, qui sont maintenant isoles, tandis que Crenobia a/pina est devenue abondante un peu plus en
aval sur Ie ruisselet. Une grosse pierre ayant ete arrachee du sol pres de la
source frontale, dans un endroit apparemment sans eau, un mince filet d'eau
phreatique s'est fait jour, et il y avait un Dendrocoele depigmente sur la face
humide de la pierre. Toutes les observations montrent qu'il s'agit d'animaux
qui sortent du phreatique pour s'installer, de far;on precaire, dans des secteurs
fort limites des sources. II est vraisemblable que l'espece est inedite (abondant
materiel conserve).
XVII-XIX. Trois grottes horizontales groupees sur une superficie assez
restreinte de la grande plate-forme de calcaires mesozoi"ques, connue sous Ie nom
de "zone Resita-Moldova
Noua" (mts. du Banat, plus exactement
Mts.
d'Anina, entre les vallees de la Nera et au Caras). Ces trois grottes, ainsi que
leurs habitats aquatiques, ont ete decrites de far;on suffisamment detaillee dans
Botosaneanu, Negrea et Negrea (1967) et respectivement dans Botosaneanu
(1971); ce sont: Pestera Marghitas, Pestera Tolosu, Pestera Ponor-Plopa.
Leurs eaux m'avaient fourni (1961-1966) des exemplaires, parfois nombreux,
parfois isoles, d'un Dendrocoelide souterrain qui a ete decrit sous Ie nom de
Dendrocoe/um
(Eudendrocoe/um)
botosaneanui del Papa (del Papa, 1965,
1970)*. J e me resume ici a citer quelques lignes dediees a cette espece dans
Botosaneanu (1971): "Le seul Triclade des grottes des Monts du Banat connu ,I
ce jour est Dendrocoe/wn
(Eudendrocoe/um)
botosaneanui del Papa ... N ous
avons capture cette belle espece ... dans trois grottes ... Dans les trois cas il
s'agit de grottes sub-actives ou bien de galeries sub-actives de grottes plus
complexes. Plus exactement, D. botosaneanui a ete capture dans des' laisses
d'eau de ruisseaux souterrains ("lacs", marmites et autres formes negatives du
plancher remplies d'eau remanente): il est donc clair qu'il s'agit d'un vrai
habitant des cours d'eau souterrains. D'ailleurs, nous l'avons capture mcme
dans des eaux vives dans Pestera Tolosu, ou il peuple un ruisselet endogene.
On peut parler d'une preference pour Ie substratum
argileux, mais Ie
substratum sableux n'est pas evite. Des observations ont pu ctre faites sur la
survie en peri ode de secheresse (Ie 27 .IX.1965, dans la Pestera T olosu, dans une
marmite a sec Ie depot de sable couvert par une croute argileuse ctait encore
humide; en enlevant des morceaux d'argile, on trouve en dessous des D.
botosaneanui immobiles, contractes, mais bien vivants, qui survivront jusqu',1
la remise en eau ... Les populations de P. Tolosu et de P. Ponor-Plopa
sont
sans doute importantes, mais nous n'avons pas Ie droit d'affirmer que celie de
P. Marghitas ne l'est pas: il ne faut pas oublier que nous n'avons jamais utilise
des pieges appates! ...". Les Dendrocoeles ont ete trouvcs en compagnie d'une
faunule de troglobies: l'Oligochete Pe/odri/us bureschi M ich .. l'H arpacticoi"de
*) En 1977, un groupe de speIeologues amateurs de Resita (inL G. Karhan et M. Tigla) a remarq ue
la presence de Tricladides blancs (presque certainement
l'espece ci-dessus mentionnee) "dans
des gours" situes au fond de deux avens (Avenul Mare de la Pauleasca et Avcnul de la
Rasptntii), dans un de ceux-ci a-54 m. Ces deux avens sont creuses dans la meme lOne que les 3
grottes ci tees.
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Maraenobiotus
brucei carpathicus Chapp., ainsi que Niphargus maximus
(Kar.) et N. kochianus Bate (ssp.?).
XX. Source rheocrene dans la Depression de Carasova (M ts. calcaires du
Banat, commune de Caras ova, a quelques km au S. de Resita, alt. 200 m).
L'eau sort au jour tout pres de la rive droite du petit ruisseau Sereniak
(affluent du Caras), a quelques m en amont d'une source captee et des
maisons du village. Cette source fait partie d'un important "horizon de
sources" qui d'etend sur plusieurs km: mais c'est seulement celle-ci qui nous a
feurni des Dendrocoelides
depigmentes et anophtalmes,
et c'est la stationtype de Dendrocoelum (Dendrocoelides) atriostrictum Codreanu & Balcesco,
1967 (voir aussi: Gourbault,
1967). II n'y a pas d'autre element obscuricole
dans cette source. La station a ete visitee aux dates suivantes: 5.X.1965,
I.X.1966, 6.X.1969, I 3.VI.I 970, 4.IX.1977. Elle n'est pas protegee par la foret;
Ie debit est assez petit mais constant; Ie substratum est represente par un tres
grand nombre de fragments anguleux, grands ou petits, de calcaire, et il n'y a
pas de vegetation; la longueur de la source ne depasse pas 3-3,5 m, et la
temperature de l'eau varie de 11,6 a 12° C en automne (10° C au printemps).
Le 5.X.1965 et Ie I.X.1966, d'assez nombreux Dendrocoelides
avaient ete
trouves sous les pierres, pas tout a fait au point de sortie de l'eau, mais sur 1,5 m
seulement du ruisselet, et jamais dans la zone tout a fait inferieure de la source.
En 1969 la source avait ete litteralement ensevelie sous un eboulis, a la suite de
l'exploitation du calcaire a son voisinage immediat; c'etait seulement Ie secteur
tout a fait inferieur de la source qui restait non enseveli, rna is laje n'ai pu trouver
de Dendrocoelides (meme situation en 1970). Le 4.IX.1977, observations assez
interessantes; la partie frontale de la source etait toujours ensevelie sous une
masse de pierraille et de blocs, mais apres avoir ete partiellement desobstruee,
elle a fourni des exemplaires isoles de D. atriostrictum; l'observation attentive
de la rive droite du Sereniak, en amont et en aval de l'embouchure
de la
source, a revele I'existence, sur 30 m environ, d'une serie de fort discretes
sorties au jour de l'eau phreatique, du sol melange de pierraille et de sable et
tout pres du niveau de I'eau du ruisseau; il se forme ainsi une serie de 4-5
minuscules sources longues de 30-60 cm a peine (est-ce une consequence de I'
"ecrasement" de la source principale en 1969??); l'eau est a 11,7-11,8° C; or, de
nombreux Dendrocoeles ont ete trouves ici, pratiquement sous chaquc pierre
extraite de cet habitat a aspect assez precaire, et ceci renforce l'impression qu'il
est question d'une espece phreaticole
trouvant
seulement des "habitats
secondaires" dans certaines sources.*
XXI. Resurgence representant la source r•.ontale du ruisselet Stirmine, au
Iieu-dit "Cuptor", accessible sur un sentier, a quelques km du village Bradisoru
de J os (Maidan), dans les collines calcaires de la zone de Oravita (Banat).
Alt. approx. 250 m. Au lieu - dit mentionne il y a un enorme bloc de tuf

a

*) A quelques km vol d'oiseau de cette station, dans un endroit sauvage des Gorges du Caras, au
lieu-dit "La Teria", des spelt~ologues amateurs de Resita ont decouvert - ete 1977 - une source
karstique abritant une population
de Tricladides
depigmentes
et aveugles (pas de materiel
recolte); en septembre, la source etait tarie et on n'a plus pu observer de Tricladides (inf. M.
Tigla, S. Karban). II est possible qu'il s'agisse toujours de D. alrioslriclulI1.
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calcaire et c'est juste au-dessus de ce bloc, sur une sorte de petit plateau, que
I'eau sort au jour, dans la foret de feuillus et d'un chaos de blocs calcaires.
Station visitee aux dates suivantes: 8.VII.1961, 7.X.1961, 29.IX.1966, 9.X.1969,
2.IX.1977. Tout Ie debit de la source frontale passe par un tuyau en metal,
I'eau penetre aussit6t dans la pierraille, pour ressortir - en periode de
secheresse - a quelques dizaines de m. en aval; la, dans une zone qui n'est plus
protegee par la foret, il se forme un ruisselet etroit et calme, avec - dans un
secteur de 10m environ, ou il y a toujours de I'eau - beaucoup de pierres
sur substratum de limon et de sable; I'eau est faiblement incrustante, ainsi que
dans Ie secteur suivant du ruisselet, a eau fort calme sur substratum limoneux;
ensuite Ie ruisselet devale Ie gros bloc de travertin, et change completement de
caractere (eau fort incrustante, faune appauvrie et plus banale). Le debit est
assez variable: en periodes de secheresse accentuee, il n'y a plus d'eau dans Ie lit
du ruisselet, en bas du bloc de tuf. Debut septembre, l'eau a la source frontale
est a 110 C, et dans Ie secteur superieur du ruisselet (celui a Dendrocoeles) a
120 C; pratiquement
invariable dans Ie premier cas, elle doit enregistrer des
variations assez importantes dans Ie deuxieme cas. Uniquement dans Ie secteur
superieur du ruisselet, long de 10m Uamais dans la source frontale,jamais
plus
bas), une tres importante
population de Dendrocoelum
(Dendrocoelides)
banaticum Codreanu & Balcesco, 1967 (voir aussi: Gourbault, 1967); c'est la
localite type de cette espece. On trouve les vers surtout .sous les pierres, maisj'en
ai remarque aussi sur la face superieure de celles-ci, ainsi que sur Ie substratum
sous-jacent. II existait un certain danger d'effondrement du bloc de travertin a
cause de son exploitation intensive, mais ce danger semble temporairement
ecarte; en septembre 1977 j'ai remarque que Ie pietinement par Ie betail du
secteur a Dendrocoeles avait determine une certaine regression de la population.
XXII. Lors d'une campagne de recherches, a I'aide du filet de Cvetkov, sur Ie
peuplement des puits de la Plaine Occidentale de Roumanie, j'ai capture, Ie
8. VI. et Ie 13.1X.1972, des Tricladides depigmentes et anophtalmes dans plusieurs puits mures de la commune Satchinez - maisons aux Nos. 45, 592, 862
- a 100 m d'altitude et a 10 m de profondeur environ. II s'agit d'animaux
allonges, delicats; les exemplaires fixes n'ont pas encore fait l'objet d'une
etude; ils ont ete pris en compagnie d'une interessante faunule phreaticole
typique (Nip hargus, Candona chappuisi Klie, Peloscolex zavreli Hrabe).

QUELQUES

CONCLUSIONS

I. La faune de Tricladides depigmentes et Ie plus sou vent anophtalmes (essentiellement Dendrocoelidae et Fonticola) de Roumanie, meme fort incompletement connue comme elle l'est actuellement, s'avere etre d'une richesse
inoule, et les stations peuplees par ces animaux sont tres nombreuses et
distribuees partout dans ce pays, independamment
de la structure lithologique
(celles dont il est question dans Ie present travail representent sans doute moins
de la moitie de celles jusqu'a present decouvertes!). C'est donc un element
positif important dans la faune aquatique souterraine de Roumanie, faune en
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general nettement appauvrie par rapport aux zones meridionales d'Europe.
L'explication
est du domaine de la paleogeographie.
C'est pendant Ie
Neogene, plus exactement au cours du Sarmatien, que I'extension - dans les
limites de la Roumanie - de bassins a eaux saumiHres ou meme tendant a
s'adoucir, a atteint son maximum; au Sarmatien moyen et superieur, un tres
important bassin pannonique occupant presque l'ensemble de la Transylvanie
(sensu lato), etait separe d'un bassin Dacique tout aussi important, s'etendant
au S. et a l'E. des Carpates, tandis que la majeure partie des Mts. Apuseni, des
Mts. du Banat, des Carpates Meridionales et Orientales, representait toujours
des terres fermes. Ce sont vraisemblablement
les eaux de ces grandes cuvettes
lacustres qui abritaient les ancetres de nos Dendrocoelides (obscuricoles ou non:
car aux formes depigmentees et depourvues d'yeux s'ajoute une espece de
petite taiIIe mais pigmentee et oculee, telle que Palaeodendrocoelum romanodanubialis Codr. du Danube). Lors du Pontien (surtout superieur - Dacien),
on assiste par contre a une spectaculaire
regression des eaux du Bassin
Pannonique,
et c'est peut-etre a cette epoque que se place Ie debut du
peuplement en Dendrocoelides des reseaux hydrographiques
des zones exondees autour de la chaine des Carpates. Et c'est par les vicissitudes liees aux
glaciations pleistocenes que l'on peut s'expliquer Ie fait de la persistance
jusqu'a notre epoque presque seulement de celles des especes qui se sont
rerugiees dans Ie domaine aquatique souterrain. Bien sur, les details de cette
histoire et de cette remarquable proliferation ne seront jamais connus.
Plusieurs particularites regionales semblent pouvoir etre reconnues: si des
especes phreaticoles proprement dites existent dans toutes les regions du pays,
et si de vrais troglobies ont ete decouverts dans les grottes a eau de la plupart des
zones karstiques, on ne manquera pas d'etre surpris par I'absence de ces vers
dans les sources et aU/res cours d'eau de surface des M ts. Apuseni et des
Carpates Orientales, zones ayant cependant fait l'objetde nombreuses recherches
et d'ou les habitats propices ne font nullement deraut; ensuite, la presence de
certaines populations (especes?) a plus de 1000 m d'altitude dans les Carpates
(XV, XVI), est une preuve du caractere actuellement expansif du groupe.
2. J'avais deja signale (Botosaneanu,
197 I) Ie fait que les Tricladides
depigmentes et aveugles peuplent une multitude d'habitats du domaine aquatique souterrain, qu'en general chaque espece est infeodee a un certain type
d'habitat, et qu'il n'y a rien de plus faux et qui puisse donner une image plus
appauvrie de la realite, que considerer toujours ces animaux trouves dans des
eaux epigees comme elements hypoges accidentellement entralnes dans celles-ci
et pouvant y subsister dans certaines conditions. L'observation attentive de
l'habitat et des "conditions de gisement" des animaux, suffit d'habitude pour
trancher dans chaque cas.
Dans Ie present travail,je presente des cas de formes peuplant Ie Karstostygal*
ou les eaux de conduits et fissures (XVII-XIX); Ie Eustygal ou les nappes
phreatiques proprement dites (XXII; X - mais peut-etre s'agit-il, dans ce cas,
• Terminologie
partiellement empruntee aux travaux de S. Husmann, partiellement
ceux-ci; voir Botosaneanu,
1971 (pp. 151 et suivantes, ainsi que la Bibliographie).

inspiree par
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de Pedostygal - "biotope hypotelminorheique"
de M. Mestrov - "nappes
eluviales de deversement" des auteurs fran~ais; XVI et XX - avec affleurement
dans des sources); Ie Rhythrostygal ou biotope hyporheique (IV, V, VIII); Ie
Crenal et Ie Rhythral, done des sources et des ruisselets de source (I, VI, VII.
IX, XII-XIV, XV, XXI); tous ces cas ne sont pas en egale mesure concluants); et meme les niches madicoles ou hygropetriques (II).
II serait interessant de pouvoir reconstit-uer !ii- s-equence des evenements ayant
conduit les especes des bassins lacustres en voie d'evanouissement vers la fin du
Neogene, it coloniser Ie domaine aquatique souterrain et ses affleurements
(done la sequence des habitats colonises). A mon avis, Ie schema Ie plus en
accord avec les faits connus serait Ie suivant:

KARSTOSTYGAL~
LI MNOSTYGAL--R

H YTH ROSTYGAL

EUSTYGAL

L..--

CRENAL et
RHYTHRAL

(et PEDOSTYGAL)

Lorsque toutes les especes seront decrites, leurs habitats et leurs affinites
conn us, ce schema pourrait subir des modifications. Ce qui me semble hors de
doute, c'est que Ie role des milieux interstitiels (Limnostygal, Rhythrostygal)
a ete primordial et decisif dans ce processus.
3. Animaux de complexite tres delicate mais carnivores, toujours lucifuges,
psychrostenothermes
et stenotopes, les Tricladides depigmentes et aveugles sont
des indicateurs extremement sensibles des conditions abiotiques et des relations
biotiques regnant dans leurs habitats, et reagissent promptement meme it des
changements mineurs de ces conditions. Ceci devrait expliquer leur stricte
localisation dans certains endroits d'une certaine station (VII, X, XII, XVI,
XX, XXI), ainsi que leur absence d'habitats en apparence fort propices it leur
installation, et situes au voisinage immediat de stations ou des populations de
Tricladides obscuricoles existent (VII, XI, XII, XIII, XX). L'exclusion competitive avec les Tricladides epiges, pigmentes, est Ie cas pratiquement general,
cette exclusion prenant parfois des aspects fort incisifs; des cas de coexistence
m'ont toutefois ete signales, mais ceux que je rapporte ici (Ill, VI, XI) devraient
etre soigneusement revus. En Roumanie, deux ou plusieurs especes de Tricladides obscuricoles n'ont jamais ete trouvees dans la meme station. Les cas de
coexistence avec d'autres animaux obscuricoles sont, bien sur, assez nombreux (I, X, XII, XVI, XVII-XIX, XXII). J'ai fait des observations sur ce qui
represente certainement des rapports de concurrence avec des Amphipodes
epiges lorsque ceux-ci atteigpent une trop grande densite (VII) et peut-etre
aussi avec des Niphargus (XVI). La fragilite de ces animaux et la labilite de
leurs relations avec des habitats souvent tres fragiles, ressortent clairement des
cas observes de modifications anthropogenes de ces derniers, pouvant avoir un
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impact considerable sur leurs populations de T ricladides obscuricoles (IV, V,
VI?, VIII, XII, XVI, XX, XXI); voir a ce sujet aussi Ie travail de 8otosaneanu,
1972. En effet, on dirait qu'ils sont maudits, ces habitats d'une fraction des
plus interessantes de la faune stygobie: inondes par ('eau des lacs de barrage,
aneantis par I'exploitation
des carrieres ou des alluvions, pietines par les .
touristes ou par Ie betail, captes et diversement modifies s'il s'agit de sources.

RESUME
Vingt-deux localites, OU ont ete decouverts par I'auteur \ui-meme des Turbellaries
Tricladides
(Dendrocoelidae
et Fonticola) depigmentes et Ie plus souvent aveugles, sont decrites avec plus ou
moins de details. Ces animaux sont particulierement
bien representes en Roumanie. Cette situation
s'cxpli(jue par Ie fait (ju'ils sont les descendants d'une faune ayant habite autrefois les immcnses lacs
saumiitres et d'eau douce qui recouvraient
la plus grande partie de cette region au Neogene (et
surtout au Sarmatien). Differentes especes sont devenues les hotes des divers habitats prop res au
domaine des eaux souterraines et 1'auteur fait une distinction entre especes vivant dans les eaux des
grottes, phreatobiontes
typique, especes hyporheiques
et especes vivant dans les sources ou les
ruisseaux. Ces especes sont des indicateurs sensibles des changements, meme minimes, 'Iui affectent
les conditions abiotiques ou biotiques regnant dans leurs habitats (de nombreux exemples sont
presentes, particulierement
d'exclusion competitive).
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Ostracodes Hypoges du Sud de la France.
1. Mixtocandona juberthieae n.sp.
par
Dan L. DANIELOPOL*)

SUMMARY
Hypogean ostracods from South of France.
1. Mixtacandona

juberthieae

n.sp.

The description of Mixlacandona
juberlhieae
n.sp. is presented. The new species belongs to the
group laurica and has been found in the karstic system of the Vidourle river at Sauve (Gard).

On connait jusqu'a present de la region karstique nord-montpellieraine
un seul
Ostracode hypoge, Sphaeromicola cebennica juberthiei Dan. (Remy, 1951;
Danielopol, 1977) commensal de l'Isopode troglobie Sphaeromides raymondi.
Les recherches recel" ,sur la faune aquatique hypogee de la zone karstique
nord-montpellieraine
(It karst noye de Cent F ons et Fontanilles) entreprises par
Rouch, Juberthie-Jupeau
et Juberthie (1968), ont mis en evidence toute une
serie de Crustaces remarquables, comme Ie Decapode Troglocaris inermis. les
Isopodes du genre Microcharon. les Amphipodes du genre Ingolfiella. enfin des
Ostracodes qui sont en cours d'etude. Des prospect ions faunistiques nouvelles,
menees par Mr. C. Juberthie et par Mme. L. Juberthie-Jupeau(Laboratoire
Souterrain du C. N. R. S. Moulis) ont releve I'existence de plusieures stations a
Ostracodes hypoges dans Ie systeme karstique du Vidourle a Sauve (Gard).
La commune de Sauve est situee dans une region calcaire fortement karstifiee.
Le Vidourle a creuse dans la region de Sauve un systeme de galeries complexes
qui sont partiellement connues. Sous la mairie de Sauve une galerie artificielle
de 25 m de long sur 1,5 m de large et 2 m de hauteur a ete creusee vers la fin du
siecle dernier. Cette galerie recoupe au fond une galerie naturelle ayant un lac
siphonant.
Cette communication
fait que l'eau du Vidourle souterrain
penetre dans Ia galerie artificielle en temps de crues. L'eau forme dans la galerie
• Limnologisches
Wien, Austria
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artificielle un lac qui it I'etiage a environ 50 cm de profondeur, son niveau
pouvant doubler en temps de crues.
Dans Ie basin de la galerie de la Mairie de Sauve une population du
Decapode Troglocaris inermis a ete trouvee, ce qui est tres remarquable etant
donne que cette espece eta it reputee comme rarement accessible dans les avens
de la region de Sauve (J uberthie et J uberthie-J upeau, 1975). Une riche faune de
Crustaces, contenant de nouvelles especes de Copepodes et d'Ostracodes, a ete
aussi trouvee dans cette galerie. Etant donne I'interet faunistique et ecologique
particulier de la station, la galerie a ete fermee it I'exterieur et est devenue une
reserve biologique du Laboratoire Souterrain du C.N.R.S.
Les recherches du Mr et Mme Juberthie ont porte sur la faune du systeme
karstique du Vidourle souterrain dans la commune de Sauve. A titre de
comparaison la faune phreatique en aval de Sauve a aussi ete prospectee. La
faune karstique a ete principalement recherchee dans la galerie artificielle. Des
filtrages de longue duree ont ete entrepris it I'une des resurgences du Vidourle
sou terrain, I'exutoire G, qui s'ouvre pres de I'entree de la galerie artificielle
(voir pour plus de details la figure 3 dans Juberthie etJ uberthie-J upeau, 1975).
"Le plancher de la galerie artificielle est recouvert d'une couche de 20 it 30 cm
de limon tres fin et tres meuble" (J uberthie etJ uberthie-J upeau, 1975 p. 543) sur
presque toute la longueur. Pour les besoins de I'echantillonage de la faune Ie
plancher a ete divise en 16 casiers (voir fig. 4, dans Juberthie et JuberthieJ upeau, 1975). Les Ostracodes ont ete preleves seulement dans les 14 premiers
casiers it sediments fins et meubles en utilisant Ie systeme du chalutage avec
filet planctonique it mailles de 110 J..Lm ainsi que par prelevements et lavages
directs de limon. L'exutoire G a ete filtre it plusieurs reprises pendant des
periodes variant entre 12 et 48 heures. La liste des Ostracodes peches dans la
periode 1970-1972 est presentee dans Ie Tableau 1.
II est it remarquer que I'une des caracteristiques
du Vidourle est I'extreme
violence de ses crues. Elles sont ressenties aussi dans la galerie artificielle et
cela peut se traduire par I'expulsion d'une partie de la faune benthique
(J uberthie et J uberthie-J upeau, 1975).
Mixtacandona
Klie
A I'occasion de la description de Candona laisi, Klie (1938a) a propose la
creation du groupe d'especes mixta qu'il a entrevu comme constituant un genre
distinct,. Mixtacandona
("Will man die hervorgehobenen
Unterschiede als
ausreichend fUr die Abtrennung einer neuen Gattung ansehen, so ware die
beschriebene Art als Mixtacandona
laisi zu bezeichnen" p. 28).
Mixtacandona
est remarquable par les caracteristiques
suivantes: coquille
de taille petite (0,50-0,80 mm longueur); valves ayant la zone de fusion etroite
avec des canaux radiaires relativement rares (chez certaines especes, des canaux
marginaux font presque dCfaut dans la moitie ventrale et posterieure); la I-ere
paire de thoracopodes ayant l'exopodite it 3 rayons et I'endopodite, digitiforme,
souvent courbe it angle presque droit; Ie 3-eme thoracopode
ayant du cote
distal deux poils tres courts et un poi I long. L'un des poils courts ne depasse
pas la longueur de I'article distal, tandis que Ie second excede de peu la
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Tableau

Ostracodes

nr.

1

de Sauve

(station

moyen de

galerie
(2.8.70)

chalutage
avec Ie
filet
planctonique
au niveau
du limon

Ps.

galerie
artificielle
(16.10.70)

ibid.

Ps. siJ:tililampadis
Candoninae
indet.

galerie
artificielle
(16.10.70J

prelevement
(3/4 litre)

liMon

gal erie
(2.6.71)

prelevement
(1/2 seau)

limon

galerie
(15.11.

artificiclle

ortificielle

recol

te

artificielle
71)

prelevenent
liMOn
(1 1/2 seau)

!lrelevement

limon

galerie
casier

prelevcl'lent

limon

artificiellc
nr. 7 (6.4.72)

exutoire

filtrage

"GO'

(18.10.-23.10.71

Ps.

filtrage

-

-

49 h

120

h

)

"Goo

filtraCJe

-

19 h

filtrage

A -

animal,

C -

carapace

vide,

materiel

sinililampadis

n.np.

It.j-12,

n.sp.

V-l
V- 5
C+V
V-l

Ps. sil~ililaJ:1padis
n.sp.
I-\.
jubcrthieae
n. sp.
Hixtacanuona
sp.

C-2
~=~4,

Ps. simililampadis
n.sp,
1.1. juberthieae
n.sp.
l-lixt,lcandona
sr.
Candoninae
indet.
Cypridopsis
sp.
Potamocypris
sp.

Aj-4,
V-2
C-2

a -

Cj-5.

V-1S,

C

J'f.f-2,

15,

50

Ca-el,

Cj-20,

V-6

Ca-l
Cj-3

V-'
20

C-'

V-'
V-'

Ps. simililampadis
Candoninae
indet
Pscudocandona
sp.
Potamocypris
sp.
Herpetocypr is sp.

V-8
Aj-l
C-4,
C-l.
V-2

-

V

v-,

Ps. simililamr,adis
n.sp.
n. juberthieae
n.sp.
lIixtacanuona
sp.
Candoninae
indet.
Ilyocypris
sp.
PotaJ:1Ocypris sp.
Ilyodromus
sp.
Cypridide
indet

j

1'1.0-1, Aj-2

V-'

1'I.':j!-5.1'1.0-3, Aj
Ca-l
Ca-l
C-~

adulte.

35

V-'
V-'

Ps. sinililampadis
1.1.jubithicac
n.sp.
J.lixtacandona
sp.
Candona sp.
IlyodroJ:1us sp.

n.sp.

V

62

A~-2, 1'1.0-2,Aj-4,
Ca-5
Ca-2
Ca-2
Ca-l,
V-l

n.sp.

Ps. simililampadis
n.sp,
l-l. juberthieae
n. sp.
Candona sp.
Pseudoc.J.ndona sp.
Cryptocanclona
indct.
Ilyocypris
s;:>.
Herpetocypris
sp.
Ilyodromus
sp.

V - valve,

Ca-2,

Ps. sinililampadis
n.sp.
I\, jUberthieae
n.sp.
IHxtacandona
sp.
Pseudocandona
sp.
Cryptocandona
sp.
Potamocypr i s sp.
Ilerpetocypris
sp.
Candonlnae
indet.
Cypl"idide
Indet.

Ps. simililampadis
n.sp.
n. juberthicae
n.s!".
Ilyocypris
sp.

(30.12.-31.12.71)

11

Sauve-Hairie)

l'espece

Sil~ililampadis
n.sp.
juberthieae
n.sp.

H.

C)alerie artificiclle
casier
nr. 13 f6.4.72l

exutoire

nora de

prevelemenl
limon
(1 em epaiseurl

exutoire
"G"
(16.-18.~.
70)

Note:

karstique

station/date

galerie
artificielle
(15.' 1. 71)

'0

du systerne

Cj-6,

V

160

V-12

Cj-2
Aj-7
V-5
V-2

Ca-l.
Ca-l

V-4
V-l

Cj-S

V-'
V-'
V-l
C-l,
V-2
V-2
V-plusieures
Aj-2,
V-2
V-5

V-'

juvenile

longueur de cet article; l'organe copulateur
mille tres plat, dO a un non
developpement de la piece M, Ie lobe D large, Ie peniferum possede sur la face
laterale un lobe digitiforme, oriente du cote distal. L'oeil ahsent. AesthelasljUeS
a regions distales tres longues.
Le genre Mixtacandona possede une dizaine d'especes actuellement connues,
toutes des troglobies. Une espece epigee connue seulement
l'etat fossile, pourrait etre aussi rangee dans ce genre (Danielopol 1971, 1972).
A l'interieur du genre Mixtacandona on reconnait plusieurs lignees qui du
point de vue taxonomique seront traitees comme groupes d'especes: Ie groupe

a
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/aisi-chappuisi/ M./aisi (Klie, 1938), M. chapuisi (Klie, 1943), M. stammeri
(Klie, 1938), M. pseudocrenu/ata
(Schiifer, 1945), M. pe/iaca (Schiifer, 1945),
M. trans/eithanica (Laffler, 1967), M. hotosaneanui n.sp., Ie groupe taurica/ IH.
taurica (Schornikov,
1969), M. juherthiea n.sp., Ie groupe riongesola/Ill. rio/lgessa Bronstein, 1947), M. tabacarui n.sp., Ie groupe /jol'uschkini/ 1'1'/. /jol'u.\chkini (R udjakov, (963) enfin Ie groupe hvarellSis/ M. /1I'arensis (DanielopoL
1969), M. pietrosanii n.sp.
Le groupe d'especes taurica
Ce groupe d'especes possede des valves ayant Ie bord anterieur largement
arrondi, Ie bord dorsal presque parallele au bord ventral et Ie bord posterieur
droit formant un angle de plus de 90° avec Ie bord dorsal.
La surface des valves est reticulee.
L'antenne du male est remarquable par I'incomplete division du 2-eme et
3-eme article endopodial, (un sillon est visible seulement sur la moitie de la
surface de l'endopodite) et par Ie non developpement des deux poils sensoriels
"t" a bouton.
Mixtacandona juberthieae n.sp. (I)
H olotype - un male; allotype - une femelle.
Description: Coquille (fig. 2A, B) - Dimorphisme sexuel absent, forme petite
allongee, trapezoldale, plate. Face externe ornee d'un reseau polygonal, les
mailles depassant en dimensions la surface d'une impression musculaire centrale (voir fig. 2, C, D). Largeur maximale placee dans Ie tiers central representant moins d'un tiers de la longueur des valves. En vue dorsale (fig. 2, B) les
extremites de la coquille sont fortement pointues; la valve gauche depasse la
valve droite surtout du cote posterieur (voir aussi fig. 2, A).
En vue laterale on apen;oit que la valve gauche recouvre la valve droite aussi
dans la region dorsale. La hauteur maximale, placee dans Ie tiers anterieur,
represente presque la moitie de la longueur.
La largeur maximale de la lamelle calcaire interne represente du cote anterieur un tiers de la longueur de la coquille et du cote posterieur seulement un
cinquieme. Charniere anodonte.
Valve gauche (fig. IA, 2E, F) - Bord externe dorsal ayant une depression
vers l'interieur dans la partie centrale intercardinale.
Les regions cardinales,
anterieure et posterieure, bien marquees par des angles qui depassent 90°. Le
bord anterieur largement courbe; Ie tiers superieur droit. Le bord posterieur a
une pente plus raide que celui anterieur, dans Ie tiers superieur. Bord ventral
courbe vers l'interieur dans la moitie anterieure. La zone de fusion etroite
represente du cote anterieur 1/5 de la longueur de la lamelle calcaire interne.
Les canaux marginaux moyennement nombreux et courts. Du cote anterieur
elle presente environ 40 canaux qui s'ouvrent sur la face externe. Du cote ventral les canaux marginaux decroissent en nombre dans Ie tiers central et disparaissent presque dans Ie tiers posterieur, enfin du cote posterieur les canaux

I) Especc dediee

a

Mme. L. Juberthie-Jupeau

(Moulis).
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Fig. I .. A - Mixtacandonajuberthieae
n.sp.: valve gauche, vue laterale externe; (photo Orghidan,
Institut de Speologie, Bucarest); B, C - Pseudocandona sill1ililall1padis n.sp., carapace:
B - vue generale, C - detail de la region centrale de la valve droite (photos Fr. Saffron,
SNPA, Paul

marginaux
sont rares et tres courts s'ouvrant sur la face externe plus a
l'interieur.
Le repli bien marque par une bande hyaline qui depasse a peine Ie bord externe. La hauteur maximale dans Ie tiers anterieur represente presque la moitie
de la longueur.
Sillon intercardinal large. (I)

I) Par erreur les editeurs du volume "Resultats des Expeditions bio-speologiques
cuhano-roumaines a Cuba" ont pub lie en 1973 la photo d'une valve gauche de M ixtamndonajuhertl1ieae
n.sp.,
de Sauve (voir la photo ici. fig. JA) dans Ie travail de G. Hartmann-Schroder.
"Die Polychaeta
der Biospeologischen
Expedition nach Kuha. 1969" (voir la planche VI, page 99. fig. C) avec la
mention "Ostracode encore inedit capture par L. Botosaneanu
en 1969. cliche T. Orghidan".
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Fig. 2. Mixtacandonajuberthieae
n.sp. A-B - coquille, femelle; A - vue laterale; B sale; C _ impressions musculaires centrales et details du reseau polygonal externe;
valves, male; D - valve droite; vue laterale externe, E - valve gauche, vue laterale
f - detail .x" de la valve gauche;
bord ventral de la valve droite, vue externe,

q-

vue dorD-Ginterne;
detail.

Fig. 3 Mixtacandonajuberthieae
n.sp. male: A, B - antennule; A - vue generale; B - detail de
I'aesthetasq ue distal; C, E - antenne; C - endopodite, D - poils posterieurs du I-er article
du protopodite; E - aesthetasque "Y", detail; F - endite interne de la maxi lie, detail; G-I-er
thoracopode
droit; H-l-er thoracopode gauche; I - detail de la region distale de I'endopodite gauche.
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Valve droite (fig. 20, G) - differant de la gauche par Ie bord dorsal qui est
presque droit, par la charniere depourvue de sillon, par une moindre hauteur et
longueur; Ie bord posterieur est plus en pente et moins arque que son homologue
gauche.
Dimensions: Male: valve gauche - longueur 0,505 mm; hauteur 0,255 mm;
valve droite - longueur 0,502 mm, hauteur 0,237 mm. Femelle: valve gauche
_ longueur 0,505 mm, hauteur 0,255 mm; valve droite - longueur 0,502 mm,
hauteur 0,232 mm, largeur de la coquille 0,15 mm.
Antennule (fig. 3A, B) 7 articles: premier article fort, pourvu du cote
anterieur de 2 poils gros, poilus a leur tour. Ou cote postero-distal il y a 2 poils
longs inegaux, dont Ie plus long atteint presque l'extremite distale de I'avantdernier article, tan dis que Ie second est plus court d'un tiers. 2-eme article plus
large que long, pourvu d'un poil anterieur court, atteignant presque Ie bord
distal de l'article suivant. 3-eme article plus long que large, est un peu plus long
que l'article suivant. II est muni d'un poi I court qui depasse avec pre~que un
tiers la longueur de l'article suivant. 4-eme article presque de la meme longueur
que Ie 5-eme, possede un poi I long, anterieur, qui depasse de peu Ie 5-eme article. Ce dernier est muni du cote anterieur d'un poil plus long que Ie poil homologue precedent et d'un poil posterieur qui a environ la longueur de I'article
suivant. 6-eme article, un peu plus long que Ie suivant, est pourvu sur Ie bord
distal de 3 poi Is longs et peut-etre d'un 4-eme court qui n'est pas clairement
visible. 7-eme article, etant un peu plus long que l'article precedent, est muni de
4 poils dont un aesthetasque, un poil court qui depasse de peu la longueur de
l'aesthetasque
et 2 poils longs places au centre. La region distale de
l'aesthetasque represente plus d'un tiers de la longueur totale.
.
Antenne (fig. 3 C-E, 4 A-O, 5 A-B) - ayant un dimorphisme sexuel de
l'endopodite.
Le protopodite
porte sur Ie premier article du cote posterieur
3 poils, dont deux inegaux, en rapport 1:2, places l'un pres de l'autre et un 3-eme
place une certaine distance; 2-eme article du protopodite avec un poil posterodistal qui depasse largement la longueur de l'article suivant. Exopodite a pail
long atteignant presque l'extremite de l'article suivant et 2 poils courts.
Endopodite du male, ayant 4 articles dont 2-eme et 3-eme partiellement
fusionnes du cote postero-Iatetal.
Premier article endopodial presentant un
aesthetasque "Y" tres long (79% de la longueur du l-er article endopodial), la
region intermediaire courte, la region distale longue (51% de la longueur totale
de ce phanere). L'extremite de l'aesthetasque depasse largement I'extremite
distale de l'article endopodial. Dans I'angle postero-distal de cet article il y a 2
poils inegaux, dont l'un depasse d'un tiers la longueur du second. Le 2-eme
article endopodial est fusionne sur la face antero-Iaterale avec I'article suivant.
Ce 2-eme article presente un aesthetasque "Y," (fig. 40) mince presentant 2
regions comme I'aesthetasque "Y". Ou cote distal anterieur il y a un poi 1mince
ayant presque la longueur de l'article suivant. Ou cote posterieur il y a 4 poils "t"
simples, Ie poil "t4". relativement long. Le 3-eme article endopodial du male
porte du cote distal un aesthetasque "Yz", mince, un pail "z," long place sur la
face mediale qui depasse deux fois la longueur de I'article distal, et 2 poi Is"zz" et
"Z3" inegaux ("zz" etant plus gros et plus long que "Z3" (fig. 4,0)) insercs sur la

a
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O,02mm

Fig. 4. Mixlacandonajuherrhieae
n.sp. A-C - anlenlle, femelle: A - vue gcnerale. face laterale:
B - aesthetasl.jue "Y" et "Y ,": C - aesthetasl.jue"Y ," el poils simples: D-F - details des
appendices du mftle; 0 - 2-cme el 3-crne article elldopodial de I'antenlle, face lateralc:
E - pa Ipe de la max ille: F - furca.
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face laterale. On apen;oit aussi 2 griffes longues faiblement inegales et une griffe
courbe qui n'atteint pas la moitie de la longueur des griffes precedentes. L'article
distal ayant une griffe longue, forte atteignant I'extremite des longues griffes de
I'article precedant et une griffe tres mince, courte, presque 1/2 de la longueur de
la griffe precedente qui semble etre soudee par Ie base a I'article distal.
L'aesthetasque
"y/' ayant la region distale tres longue (environ 1/2 de la
longueur totale). Le poi I adjacent court n'excede que de peu I'aesthetasque. Un
second poi I simple existe pres de cet aesthetasque .
. L'endopodite de la femelle differe de celui du male par la fusion complete du
2-eme article endopodial, par Ie fait que les poils "t" sont places dans Ie tiers
distal pres de I'aesthetasque "Y2". Les poils "z" places sur la face laterale sont
representes par un poil tres gros en forme de griffe qui depasse la longueur de
I'article distal et 2 poils minces courts. II y a 3 griffes dont deux longues presque
egales et une 3-eme courte n'excedant pas la moitie de la longueur des
precedentes.
Mandibule (fig. 5, C) - Gnathobase a 7 dents dont la premiere a une seule
pointe. Palpe ayant la chetotaxie suivante: premier article du cote interieur: un
poil mince, long, un poil gros a longues barbelures inserees rarement, un poi I
court gros et peut-etre un poi I mince court que je n'ai pas pu mettre en evidence;
2-eme article du cote exterieur, 2 poils inegaux, moyens comme longueur; du
cote interieur il semble y avoir un poi I mince court; 3-eme article du cote exterieur a 3 poils inegaux dont I'un court atteint la 1/2 de la longueur du second
qui est plus court d'un tiers que Ie 3-eme. On apen;oit sur Ie bord interieur 3
poi Is minces inegaux et un poil gros,enfin
isole il y a un poi I gros long qui
atteint Ie tiers distal de la griffe terminale centrale. L'article distal pourvu d'une
griffe terminale centrale fusionnee a I'article, d'une griffe exterieure un peu plus
longue que la griffe centrale et de 1-2 poils minces du cote interieur.
Maxille (fig. 3F, 4E) - endite interne muni d'environ 14 poi Is presque inegaux comme longueur. A une certaine distance de ces poils il y a un poil long
qui depasse d'un tiers la longueur des precedents. Le palpe maxillaire pourvu
de 4 poils sur I'article proximal. La forme et la chetotaxie de l'article distal
semblable a celie des genres Candona et Pseudocandona.
l-er thoracopode (fig. 3G, H, L) - presentant un dimorphisme sexuel de
l'endopodite.
Chez Ie male, l'endopodite droit presente un tronc droit et un processus
distal digitiforme recourbe a presq ue 90°. La largeur de ce processus est presque uniforme. La portion distale hyaline est legerement gonflee. L'endopodite
gauche differe de son homologue par la presence d'une petite dilatation du cote
interieur. La courbure interieure dans la region de passage entre Ie tronc et Ie
processus est un peu plus serree que chez Ie palpe prehensile droit. Enfin on
apen;oit une fine epine. Les 2 palpes prehensiles sont plats et faiblement scl6rifies. Les 2 poils sous-distaux sont courts.

Fig. 5. Mixtacandona
face mediale;

juberthieae n.sp. A, B - details de l'endopodite de l'antenne;
B - femelle, face latera Ie; C - palpe mandibulaire,
male.

A -

male;
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O.05mm

Fig. 6. Mixtacandonajuberthieae
n.sp. A-E - details des appendices du male; A-2-eme thoracopode; B - endopodite du 3-eme thoracopode;
C-3-eme thoracopode;
D - endopodite du
3-eme thoracopode;
E - organe copulateur male, vue mediale; F - detail de I'attache de
la furea et du lobe genital femelle.
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2-eme thoracopode (fig. 6A, B) - protopodite et l-er article endopodial
depourvu de poils distaux; 2-eme article endopodial de la meme longueur que
Ie suivant, porte un poil qui atteint 2/3 de la longueur de l'article suivant; ce
dernier est muni d'un ou deux poi Is courts; 3-eme article distal arme d'une griffe forte relativement longue, un poil minuscule posterieur et un poil long du
cote oppose.
3-eme thoracopode (fig. 6C, D) - protopodite a 2 poils moyens exterieurs
et un poil plus long interieur qui a presque la longueur du l-er article endopodial. Ce dernier est depourvu de poil distal 2-eme et 3-eme article endopodial
fusionnes. On aper90it sur l'une des faces du cote exterieur un sillon, vestige de
la zone qui delimite les deux articles. Sur les faces exterieure et interieure on
voit des groupes de poils fins disposes en ligne. L'extremite distale de cet article
presente du cote exterieur un poi I mince et court. L'article distal a un poil court
n'atteignant pas la moitie de la longueur de cet article, un deuxieme poil ayant
une longueur double par rapport au precedent et un poil long recourbe vers
l'arriere, qui depasse la longueur totale des 2 derniers articles.
Furca (fig. 6F) - Tronc furcal presque droit, dont la largeur proximale depasse tres peu celie du tiers distal. Les griffes distales presque egales. La griffe
anterieure atteignant presque 2/3 de la longueur du bord anterieur du tronc
furcal. Poil anterieur minuscule, poi I posterieur un peu plus long que l'anterieur, place dans Ie tiers distal.
Attache de la furca et lobe genital de la femelle (fig. 6F) - simples.
Organe de Zencker a 7 etages de spicules.
Organe copulateur male (fig. 6E) - Le lobe digitiforme de la face latera Ie de
la gaine penienne caracteristique du genre Mixtacandona excede de peu Ie lobe
distal de la face mediale. Ce dernier a Ie bord distal tronque, Ie lobe "0" largement arrondi.
Oeil absent.

DISCUSSION
Mixtacandona taurica Schornikov
1969, la premiere expece qui etait deja
connue du groupe taurica a ete decouverte dans un lac souterrain d'une grotte
de la Vallt~e de Baidar, pres de Sebastopol, en Crimee. ')
Cette especediffere de M. juberthiae n.sp. par les particularites morphologiques suivantes: la surface des valves alveolaires ne semble pas avoir un reseau
polygonal bien precise. Les canaux marginaux posterieurs et ventraux, plus
nombreux. L'antennule a 2 poils anterieurs longs, sur Ie 4-eme article. Le
3-eme thoracopode a 4 articles endopodiaux,
bien delimites. Organe copulateur male ayant la face mediale de la gaine penienne faiblement conique.
Mixtacandonajuberthiae
n.sp. pourrait avoir des affinites avec un Candonine fossile a valves reticulees, trouve par Devoto (1965) dans des depots pleistoI) Une 3-eme espece de Mixtacandona
du groupe tau rica a ete trouvee
(Rome) dans Ie sous-ecoulement
d'un ruisseau de Sardaigne.

par Ie Dr. V. Cotlarelli
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cenes lacustres en Italie (Vallee de Liri dans Ie Sud du Latium) et considere
comme Candana pracera Straub.
J'ai montre ailleurs (1971, 1972) que cette espece fossile connue des depots
aquitaniens d'AlIemagne et pleistocenes d'Italie, pourrait appartenir au genre
Mixtacandana.
La forme reticulee du Candana pro cera pleistocene d'Italie a Ie bord posterieur de la me me hauteur que Ie bord anterieur, differant ainsi de M. juberthiae
n.sp. II faut remarquer que l'etablissement d'affinites phyletiques entre Candonines fossiles est une question assez relative, du fait qu'a l'interieur de la sousfamille des Candoninae il y a un grand nombre d'homeomorphismes
des carapaces appartenant a des representants de lignees phyletiques differentes.
REMARQUES

BIOGEOGRAPHIQUES

Les Mixtacandana
du groupe taurica vivent actuellement dans les regions de
I'Europe a climat doux (Crimee, Sardaigne, Sud de la France - region nordmontpellieraine).
II est interessant de remarquer que ce groupe a une distribution assez semblable a celie des Decapodes du genre Trag/acaris (Vandel, 1965),
qui vivent aussi actuellement
dans les regions de I'Europe a climat doux
(Caucase, Yougoslavie, Sud de la France).
Jeannel (1943) considere (p. 271) que Ie groupe des TruK/ocari.l' sont des
. relictes d'une faune limnique ayant vecue en Europe des Ie Montien. Les
Troglocaris du Sud-Est de la France sont d'apres cet auteur (op. cit.. p. 300)
d'origine egeidienne, plus precisement ils sont arrives de l'Egeide Septentrionale, via les Dinarides, au Pontien, apres Ie retrait des mers. Les Mixlacandona
d u groupe taurica pourraient aussi etre un groupe ancien ayant vecu dans les
eaux douces de surface au Paleogene pendant que Ie climat en Europe etait
chaud (voir pour la paleogeographie,
Pomerol, 1973). Par contre rien ne nous
autorise a dire que les Mixtacandana
du groupe laurica ont une origine egeidienne, ni qu'elles sont arrivees dans Ie Sud-Est de la France au Pliocene.
Enfin on doit dire que pour Ie moment nous n'avons aucune indication sur la
periode a laquelle les Mixtacandana epigees sont passees dans Ie milieu aquatique hypoge.
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RESUME
On presente la description de Mixtacandona juberthieae n.sp .. La nouvelle
espece appartient au groupe taurica et a ete trouvee dans Ie systeme karstique
du Vidourle it Sauve (Gard).
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Les Araignees du genre Rhode de Yougoslavie
(Araneae, Dysderidae)
par
C. L. DEELEMAN-REINHOLD*

SUMMARY
The spiders of the genus Rhode in Yugoslavia (Araneae, Dysderidae).
Rhode magnifica n. sp. is described from a Montenegrine cave and Rhode slahlaides n. sp. from a
Bosnian cave. There is a redescription of Rhode aspinijera (Nikolic). The author includes in the
genus Rhode the species previously contained in the genera Harpassa and Typhlorhode.
The
northern Yugoslav genusSlalila
and related genera are regarded to bethe nearest relatives of Rhode
and it is concluded that they have originated on the Balkan Peninsula from a common ancestor.

Historique
Dans son "Histoire
naturelle
des Araignees",
Simon crea Ie groupe
Rhodeae, qui, avec Ies Dysderae et les Holissae compose la sous-famille des
Dysderinae. Les Rhodeae comprenaient deux genres: Rhode et Harpassa. Le
genre Rhode fut cree par cet auteur en 1882 pour Ie Rhode scutiventris epige des
Monts Cantabres en meme temps que Ie genre Harpassa pour H. tenuipes, dont
un seul exemplaire male avait ete trouve sous des pierres dans les montagnes de
Corse. En 1893, Simon decrivit Ie Rhode biscutata d'Algerie et signala la
presence de R. scutiventris dans ce meme pays.
A cause de la rarete des Rhode dans les collections, probablement cause par
une vie cryptique de ces araignees, il s'ecoula un tres long temps sans parler de
Rhode. En 1935, Kratochvil decrivit Ie premier representant de Yougoslavie
d'apres une seule femelle d'une espece aveugle trouvee par Absolon dans un
gouffre du centre de I'Herzegovine, et Ie plac;a dans un troisieme genre:
Typhlorhode subterranea. A part son excellent travail et une illustration
magnifique en couIeur, il ne nous reste plus rien de cette decouverte: Ie type fut
detruit au cours des bombardements
de la ville de Bmo pendant Ia second.e
• S parrenlaan

8, Ossendrecht,

Pays-Bas.
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guerre mondiale. L'espece ne fut jamais retrouvee. Cependant,
Ie grand
speleologue Egon Pretner trouva de petits Rhode aveugles dans les environs de
Postojna dans les grottes, mais aussi sous des pierres profondement enfoncees
dans Ie fond des forets. lIs ffJrent decrits par Nikolic (1963) sous Ie nom de
Typhlorhode aspinijera, les miUes restent inconnus.
Nos prospections dans les grottes yougoslaves pendant 17 annees ne nous ont
pas conduit a la redecouverte de T. subterranea. Elles ont toutefois abouti a la
recolte de deux espece,s nouvelles de Rhodeae. Bien que ce materiel ne
consiste qu'en un specimen adulte de chaque espece, il me semble justifie de les
decrire parce qu'elles se distinguent
nettement
par plusieurs caracteres
morphologiques.

Systematique
L'auteur des genres Rhode et Harpassa, Simon (1893a), donne comme
caracteres distinctifs principaux la presence (Rhode) ou I'absence (Harpassa)
de scuta abdominaux
et des pattes ambulatoires
mediocrement
longues
(Rhode) ou longues et fines (Harpassa). D'autres caracteres differentiels
seraient constitues par la disposition des yeux, I'armure des cheliceres et la
forme des lames-maxillaires,
mais ceux-ci se sont reveles etre des caracteres
assez plastiques au sein du groupe. En effet, une etude comparative des types de
Harpassa tenuipes avec ceux de R. scutiventris et R. biscutata me permet de
confirmer que les seules' 'differences essentielles entre ces genres sont situees
dans la longueur des pattes et dans la configuration de I'abdomen.
Or, I'attribution des deux especes nouvelles decrites dans Ie present travail a
I'un ou I'autre genre offre des difficultes unsurmontables.
Chacune des especes
nouvelles devrait etre rangee dans Ie genre Rhode (ou Typhlorhode) selon
certains caracteres, dans Ie genre Harpassa selon d'autres, les caracteres
distinctifs etant continus. Leur placement serait tout a fait arbitraire.
Le genre Typhlorhode, cree par Kratochvil (1935) doit son statut de genre a:
I) I'absence de yeux, 2) la presence d'un scutum dorsal chez la femelle et 3) les
filieres iilferieures qui sont au moins aussi longues que les superieures. I) II faut
noter que chez les Araignees, on n'accorde plus une valeur de niveau generique
au seul caractere d'anophtalmie.
2) Si I'on se rend compte que chez les especes
connuesde Rhode la presence et les dimensions des scuta abdominaux varient
fortement selon I'espece et selon Ie sexe (biscutata. <5 dorsal et ventral entier,
'j:> dorsal
absent, ventral reduit; scutiventris,
0 dorsal absent, ventral
presqu'entier,
'j:> dorsal absent, ventral reduit), il n'est pas sense d'etablir un
nouveau genre sur ce caractere, un genre qui ne s'appuie que sur la morphologie
de'la femelle seulement. 3) J'ai etudie les filieres chez toutes les especes connues
de Rhode sauf subterranea et je n'ai pu constater aucune difference specifique:
chez tous les exemplaires les filieres superieures etant un peu plus longues et
greles que les inferieures.
'
Pour les raisons exposees ici, je propose de supprimer pour I'instant toute
coupure d'ordre generique dans les Rhodeae. Le genre Rhode, qui regroupera
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Planche

I. I) Rhode magnifica n. sp., lobe posterieur du cephalothorax
+ pedicule - 2) R. lenuipes (Simon), type, id. - 3) R. slaliloides n. sp., id. - 4) R. lenuipes, patte-machoire
du male 5) R. slalilOides, id. - 6) id. - 7) R. sculiventris Simon, Monts
cantabres, id. 1-3, 5, 7, x 72,5; 6, x 22.
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donc les genres Rhode Simon, Harpassa Simon et Typhlorhode Kratochvil, se
distingue nettement de to us les autres genres et presente un nombre de caracteres
morphologiques
tres distincts. D'ailleurs, dans ce groupe, les recoltes sont si
rares et accidentelles q u' on ne peut s'attendre a des decouvertes de nouvelles
especes et c'est pourquoi il faut eviter d'en fournir prematurement
une
diagnose trop rigide. Dans toutes les especes connues a ce jour, Ie cephalothorax
est assez plat, les stries thoraciques sont presqu'effacees, Ie bord posterieur est
prolonge en lobe au dessus du pedicule. Le sternum est large et convexe, bombe
et se prolonge en arriere, souvent enveloppant entierement la base du pedicule
. et figurant nettement un pedoncule ralliant Ie prosoma a l'abdomen. Des bandes
chitineuses relient Ie sternum au cephalothorax
entre les coxae des pattes
ambulatoires et entre les coxae I et celles des pattes-machoires.
En outre, une
bande chitineuse transversale se trouve entre les pattes-machoires
et les bases
des cheliceres. Les pattes sont depourvues
d'epines. Les extremites des
pattes sont munies de tiges qui donnent l'impression d'etre constituees par
une laniere fasciee qui s'est enroulee helicoi'dalement (planche 6). De telles
tiges se trouvent eparpillees sur toutes les parties du corps. Elles semblent
beaucoup moins nombreuses chez les Stalita etje n'en ai point observe dans les
genres Dysdera. Harpactea et Stalagtia. mais je les ai frequemment trouvees
chez les Mesostalita et chez les Harpactocrates. Elles sont semblables aux
"screw-like hairs", observes et photographies
au microscope a balayage par
Lehtinen (1975) dans les extremites tarsales de Hermippus sp. (Zodariidae) et
Tibellus maritimus (Thomisidae). L'abdomen est souvent pourvu d'un scutum
dorsal. Ceci leur donne une certaine ressemblance avec les Oonopidae. Les
.differences les plus saillantes avec ceux-ci resident dans la forme du cephalothorax et des pieces buccales, Ie sternum, Ie scutum divise chez les Oonopidae
et les organes copulateurs.
Les organes copulateurs de Rhode sont assez
uniformes et d'un type represente sur les planches 1-3.
Parmi les Dysderidae,
Ie genre Ie plus proche est sans doute Stalita
(planche 7) qui a en commun avec Rhode la forme des cheliceres, de la piece
labiale, du bord anterieur du sternum et les organes copulateurs; seulle tarse
de la patte-machoire du male est plus long chez Rhode que chez Stalita.
"Harpassa circe" Brignoli, 1975, ne semble posseder, ni Ie lobe posterieur
thoracique, ni la prolongation sterna Ie autour du pedicule. Ceci en conjonction
avec les organes copulateurs fort dissemblables a ceux de Rhode. exclut une
appartenance
au Rhodeae de cette forme. Son bulbe rappelle celui de
Harpactea rucnerorum Thaler & Polenec de Dalmatie, mais la conformation
des cheliceres et de la vulva l'eloignent de ce dernier.
La presence de Harpassa tenuipes aux environs de Dubrovnik (Nikolic, 1966)
doit etre contestee. J'ai etudie les exemplaires de "Harpassa" figurant dans la
collection de cet auteur provenant de Lapad, Dubrovnik (I <;:' , I subad. <;:' ) lis
se sont averes etre des Harpactea rucnerorum.
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2. 8) Rhodebiscutata Simon, Edough, chelicere droite, face exterieure - 9) R. staliroides.
id. - 10) R. biscutata. patte-machoire
du male - II) R. scutiventris (jl., Monts
Catabres,
lobe posterieur du cephalothorax
+ pedicule - 12) R. biscutata O.
Edough, id. 8, 9, x 22; 10-12, x 72,5

RHODE MAGNIFICA
Grotte glaciere
Montenegro. I
Description.

-

spec. nova (pI. I, I; pI. 3, 15-17; pI. 6, 26)

"Ledena
pecina na Kiti", Trubjela,
leg. A. P. B. Deeleman, 7-VIII-1969.

district

de Niksic,

(jl ,

Longueur

du cephalothorax

+ abdomen

6,7 mm, cephalo-
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thorax 2,7 mm long, 2,0 mm large, largeur de la partie cephalique 1,0 mm,
longueur du pedicule 0,5 mm. Le cephalothorax
et Ie sternum sont rougebrunatres fonces, les autres parties chitinisees sont plus claires. Le cephalothorax est fortement attenue en avant, les yeux presque connivants occupent
un peu plus que la moitie de la largeur de la partie cephalique,
les
anterieurs sont separes entr'eux d'un tiers de leur diametre, les medians posterieurs sont un peu plus serres l'un de l'autre que des lateraux. Le bandeau est
egal au diametre des anterieurs.
La strie thoracique
est tres faiblement
developpee. Le cephalothorax et la face anterieure des cheliceres sont couverts
de granulations piligeres. Les cheliceres ont 1,0 mm de longueur et 0,5 mm de
largeur, elles sont plus allongees que celles des especes occidentales et moins
fortement geniculees posterieurement.
Les marges anterieures et posterieures
sont munies de deux dents de dimensions egales, la dent la plus distale
separee des autres par une distance inf6rieure de moitie it celie de R. biscutata et
R. sculiventris. L'echancrure est diagonale, concave. Les lames-maxillaires sont
tres legerement divergentes et ne s'inclinent point sur la piece labiale. Le
sternum est prolonge en arriere en anneau entourant entierement Ie pedicule
sans suture dorsale, sa surface est grenue reticulee. Les pattes sont tres
longues et greles, les mensurations en mm sont les suivantes:
coxa

I
II
III
IV
pattes machoires

0,9
0,9
0,8
0,9
0,5

tro- femur patel- tibia
la
chanter
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2

3,7
3,7
2,8
3,9
1,7

1,3
1,2
1,0
1,2
0,6

3,6
3,4
2,5
3,2
1,2

metatarse

tarse

total

4,0
3,9
3,0
3,8

0,7
0,7
0,7
0,7
1,5

14,5
14,4
11,1
13,8
5,7

( 13,3)*
(12,9)
( 10,0)
( 12,6)
(5,0)

Position du Tm I inconnue, Tm IV 0,9.
La vulva se distingue par la grande extension apicale du spermatheque et par
la presence d'une apophyse dorsale sur Ie valve inferieur. L'abdomen est
ovale-allonge, blanchatre. La region epigastrique est couverte d'un scutum
presque circulaire, englobant les quatre stigmates et l'orifice genital. II contourne la base de l'abdomen
et atteint environ Ie tiers de la longueur
• Les valeurs entre parentheses indiquent Ie total moins les coxae et trochanters
comparaison
avec les donnees d'autres publications.
Planche

3. 13) Rhode sculivenlris.
Monts Cantabres,
vulva, dorsale
Edough, id. - 15) R. magnifica, id. - 16) R. magnifica 15, x lID; 16, 17, x 22.

pour faciliter la

14) R. biscUlala,
17) id. 13, 14, x 72,5;
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abdominale.
Le cote dorsal de l'abdomen ne presente qu'une petite plaque
triangulaire faiblement chitinisee. Les filieres inferieures sont legerement plus
courtes et plus grosses que les superieures, celles-ci sont munies d'un segment
distal d'un tiers de la longueur du segment proximal.
L'espece la plus proche semble etre Ie R. biscutata. dont notre espece en
differe par sa taille, sa partie cephalique plus etroite, ses cheliceres plus minces
et mains geniculees, la longueur de ses pattes, la forme de sa vulva et son
scutum ventral plus court.
Rhode magnifica a ete trouvee dans la partie anterieure eclairee d'une
grotte glaciere a courte distance de la glace. Elle etait cachee dans les fentes
entre les fragments de la roche friable dolomitique. La grotte est situee a une
altitude de 1000 m environ.

RHODE STALITOIDES

spec. nova (pI I: 3.5; pi 2: 9; pi 4; pi 6:25)

Grotte "Megara",
Laniste, montagne Bjelasnica. Bosnie.
Deeleman, I '0 subad. leg. C. L. Deeleman, 7-VIII-1973

I

0 leg. P. R.

Description. - Longueur du cephalothorax
+ abdomen 4,7 mm, cephalothorax 2,1 mm long, 1,6 mm large, largeur de la partie cephalique 1,2 mm,
longueur du pedicule 0,2 mm. Le cephalothorax,
Ie sternum et les appendices
sont rouge-jaunatres
comme chez Stalita. La tete est large, Ie cephalothorax
etant peu attenue en avant (fig. 18). Les yeux sont totalement absents, la strie
thoracique mediane est tres peu developpee, Ie lobe posterieur est faible. Le
cephalothorax
et la face anterieure des cheliceres sont lisses, dans la region
oculaire se trouvent quelques crins longs et fins diriges vers l'avant. Les
cheliceres sont presque deux fois plus longues que larges au milieu, la
geniculation posterieure est mains forte que chez les especes occidentales et les
autres especes aveugles. Les marges anterieures et posterieures sont munies de
deux dents egales, les marges etant bien separees; l'echancrure est courte,
presq ue transversale. Les lames-maxilla ires sont tres legerement convergeantes
distalement et s'inclinent faiblement sur la piece labiale. Le sternum est lisse,
Ie prolongement
tubiforme n'est pas ferme dorsalement (fig. 3), son bard
ventral est echancre en forme de V. Les pattes ambulatoires sont longues et
greIes, les mensurations en mm sont les suivantes:

I
II
III
IV

coxa

trochanter

0,9
0,8
0,6
0,8

0,2
0,2
0,2
0,2

Le Tm I est 0,71; Tm IV?

femur patella

2,4
2,4
2,0
2,6

1,1
1,1
1,0
1,1

tibia

2,2
2,2
1,8
2,2

metatarse

tarse

2,1
2,1
2,0
2,4

0,6
0,6
0,6
0,6

total

9,5
9,4
8,2
9,9

(8,4)
(8,4)
(7,4)
(8,9)
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Panche 4. 18, 19) R. slaliloides. x 22.

Les griffes inferieures sont plus longues que la moitie des griffes superieures
(adaptation au milieu?). Le scutum dorsal comprend Ia moitie de la longueur
abdominale et la moitie de sa largeur, Ie scutum ventral s'etend sur la moitie
de la longueur de I'abdomen et sur toute sa largeur et il contourne la base de
I'abdomen. lis sont plus minces et c1airs que chez les autres especes, chez
I'individu immature iIs sont absents. Les filieres sont comme chez I'espece
precedente.
Patte-machoire:
femur I, I mm, patella 0,6 mm, tibia 0,7 mm, tarse 0,6 mm,
bulbe 0,6 mm. (En comparaison, chez R. biseutata <5 ces mensurations sont
respectivement 1,2 - 0,5 - 0,7- 0,9- 0,7 et chez R. seut iventris 0,6 - 0,3 - 0,3 - 0,5 0,4). On observe une demi-douzaine de processus spiniformes transparents sur
un champ subapical non chitinise du bulbe (chez biseutata il y en a 2-3, chez
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scutiventris 5-6, chez tenuipes aucun, chez Stalita taenaria une dizaine).
Rhode stalitoides
a ete capturee dans la salle terminale entierement
concretionnee de la grotte (temperature de 5,5 Co au mois d'aout), errant sur les
stalagmites. Elle se distingue de R. subterranea par Ie moindre developpement
du lobe thoracique posterieur, par les pattes beaucoup .plus longues et les
.griffes tarsales impaires plus longues, puis par Ie scutum dorsal plus court et
plus etroit. Elle se distingue de R. aspinijera par Ie plus petit lobe thoracique
posterieur, par la disposition des dents des cheliceres, la forme des lamesmaxillaires, les pattes beaucoup plus longues et les scuta plus petits. Le palpe
male rappelle beaucoup celui de scutiventris mais Ie tarse est relativement plus
court. R. stalitoides s'approche du genre Stalita par la tete large tronquee, Ie
faible developpement
du lobe thoracique, Ie pedicule relativement court, la
reduction des scuta et par la patte-machoire du male dont Ie tarse est plus court
que Ie tibia.
RHODE ASPINIFERA(Nikolic)
(pi 5; pi 6: 27)
Typhlorhode aspinifera Nikolic, 1963
lama Osojica, Belsko pres de Postojna, I <:2 , leg. 14-IX-1952. Hrenovi tali pres
de Postojna, au dessous des pierres profondement
enfoncees, 3 <:2 , leg. E.
Pretner 5-V-1954.
Lenckovajama,
Bukovje, pres de Postojna, 1'2 , leg. E. Pretner 11-II-1958.
lama v bukovih dolinah, Trnovo (Slovenie occidentale), I <:2 , leg. E. Pretner
30-VI-1974.
Nikolic a decrit cette espece sans en donner de figures. Par erreur, il signale
l'absence du lobe posterieur au thorax. Pour eviter une confusion, je presente
ci-dessous une redescription.
Description: (Hrenovi tali). - Longueur du cephalothorax + abdomen 4,7 mm,
cephalothorax
1,9 mm long, 1,4 mm large, largeur de la partie cephalique 0,7
mm, longueur du pedicule 0,2 mm. La couleur des parties chitinisees est d'un
orange vif, les yeux et les stries thoraciques font completement defaut. Le lobe
posterieur du thorax est bien developpe. Le cephalothorax, sternum, cheliceres
et les parties proximales des pattes ambulatoires
sont couverts de petits
mamelons piligeres. L'anneau sternal enveloppant Ie pedicule n'est pas ferme
dorsalement (fig. 22). Les cheliceres sont deux fois plus longues que larges au
milieu, fortement geniculees posterieurement.
L'echancrure
est diagonale,
trois fortes dents coniques sont rangees presqu'en ligne droite, les deux basales
conniventes, la plus distale separee d'un diametre environ. U ne quatrieme dent
minuscule se trouve devant les deux basales. Les lames-maxillaires sont droites,
leurs bords exterieurs a peine convexes, tronques droit distalement; ils ne
s'inc1inent pas sur la piece labiale.
Les mensurations en mm des pattes sont les suivantes:
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Planche

5. 20) R. aspinijera (Nikolic), Hrenovi Tali - 21) id., vulva, dorsale - 22) id., lobe
posterieur du cephalothorax
+ pedicule - 23) id., pieces buccales et partie anterieure
du sternum. 20, x 22; 21, x 110; 22-23, x 72,5.

coxa

I
II
III
IV
patte-machoire

0,6
0,6
0,4
0,5
0,3

tro-femur patel- tibia meta- tarse
chanla
tarse
ter

0,1
0,1
0,1
6,1
0,1

1,6
1,5
1,2
1,5
0,6

0,9
0,8
0,6
0,7
0,4

1,3
1,2
0,9
1,3
0,4

1,2
1,1
1,1
1,4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

total

6,1
5,7
4,7
5,9
2,2

(5,4)
(5,0)
(4,2)
(5,3)
(1,8)
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La plupart des Tm I manquent, chez un exemplaire Ie Tm I est 0,78; Tm IV est
0,68.
Les griffes inferieures des tarses (fig. 27) sont petites, beaucoup plus courtes
que la moitie des griffes superieures. Les scuta dorsal et ventral s'etendent sur
presque la totalite de l'abdomen, ils portent quelques fines soies.
Cette espece a ete capturee dans les environs de Postojna, dans les grottes et
aussi it l'exterieur sous des pierres profondement enfoncees, dans Ie fond des

Planche

6. 24) Stalira taenaria Schiiidte, O. Kriznajama,
extremite du tarse 1- 25) R. sraliroides.
id. -26) R. magnifica. id .. - 27) R. aspinifera. Hrenovi Tali, id. - 28) Sralagria
hercegovinensis
(Nosek), 9, Debeljin pecina, id. 24-28, x 110.

forets. Un exemplaire
rut trouve dans une grotte dans Ie "Tarnowaner
Wald" dans Ie Sud-Ouest de la Siovenie, ou il se tenait sur une roche
faiblement eclairee pres de I'entree. Geographiquement
I'espece paralt etre
largement separee de R. subterranea de I'Herzegovine it laquelle elle ressemble
beaucoup. Elle se distingue de cette derniere par la dent basale anterieure des
cheliceres qui est beaucoup plus petite que les autres dents, par les lames-
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7. 29) Slalila laenaria 0 (Krizna jamal,
sternum et appendices
30) !d., bord
posterieur du cephalothorax
- 31) id., patte-machoire
- 32) id., <;J , Mrzla jama,
vulva, dorsale, 29, 31, x 22; 30, x 72,5; 32, x 110.
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Planche

8. 33) Stalagtia hercegovinensis, <3 (Debeljin pecina), sternum
. Q (Doli pecina), vulva" dorsale - 35) id., <3 , (Debeljin
33,35, x 22; 34, x 110.

et appendices - 34) id.,
pecina), patte-machoire.
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maxillaires plus larges distalement, par la premiere paire des pattes ambulatoires
plus longue que la quatrieme paire, par l'absence d'une branche transversale au
spermatheque et par les scuta dorsal et ventral plus etendus.

DISCUSSION
Bien que notre connaissance de Rhode s'appuie sur tres peu d'individus et
que Ie nombre d'especes connues n'est sans doute qu'une fraction du nombre
existant, les informations
retenues par la decouverte d'especes nouvelles
yougoslaves permettent mieux qu'auparavant de preciser la position systematique au sein des Dysderidae. Ces Araignees archaYques presentent quelques
caracteres uniques qui les eloignent de tous les autres genres. II faut insister sur
Ie fait qu'on connait actuellement l'existence de quatre especes endemiques
yougoslaves, dont trois anophtalmes,
contre trois especes ailleurs, toutes
oculees, et j'incline a penser que les Rhode soient autochtones
dans ces
contrees.
Leur parente avec les especes du genre Stalita et genres affines, Parastalita,
Mesostahta et Stahtel/a, tous cantonnes dans la partie septentrionale
de la
Y ougoslavie (Deeleman-Reinhold,
1971) se traduit par Ie fait qu'ils ont en
commun un nombre de caracteres constituant d'excellents criteres phylogenetiques. En premier lieu ce sont les organes copulateurs males et femelles, auxquels
s'ajoutent Ie sternum large et convexe a bord anterieur divise en trois portions
dont celie au milieu la plus large (chez Harpacteaj Stalagtia il y a trois portions
egales, fig. 33) les liaisons chitineuses entre les coxae I et celles des pattesmachoires (Kratochvil,
1970) et la possession de lanieres enroulees helicoYdalement (?), surtout aux extremites des tarses. Ces observations permettent
de porter quelques modifications dans la classification proposee par Cooke
(1965). Cet auteur divise les Dysderidae en quatre tribus: Dysderini (Tedia,
Stalitochara,
Dysdera. Harpactocrates).
Harpactini
(Dasumia, Harpactea,
Holissus. Stalita), Orsolobini (Orsolobus) et Rhodini (Rhode, Harpassa et
Typh lorh 0 de). La connaissance acquise au cours d'une etude comparative de
nombreuses nouvelles formes de Dysderides yougoslaves hypogees et epigees
(Deeleman-Reinhold,
1977) me conduit a supprimer Ie groupe Rhodini et a Ie
remplacer par Ie groupe des Stalitini, compose des Stalita et genres apparentes
yougoslaves et les Rhode s.1. Les genres Stalagtia et Folkia. jusqu'a 1970
inclus dans Ie genre Stahta, sa rattachent facilement aux Harpactini.
II y a des raisons de croire que les Stalitini, comme tant d'autres groupes de
cavernicoles surtout terrestres, aient pris naissance dans Ie Peninsule Balkanique
et nous ne devons pas voir en eux des relictes d'une faune tres ancienne a large
dispersion. Les Stalita se seraient installes dansles grottes a une peri ode reculee,
tandis qu'un rameau de Rhode aura it franchi la Mediterranee pour coloniser
TAfrique du Nord.
N ous pensons maintenant que la Y ougoslavie soit une region privilegiee ou
les contacts avec Ie milieu souterrain, en collaboration
avec les vicissitudes
du climat pendant de longues periodes geologiques, ont favorise de nombreuses
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installations locales en milieu souterrain. Ceci s'est traduit par une richesse de
formes adaptees a ce milieu dans de nombreux groupes.

a I'hospitalite du Museum National
d'Histoire Naturelle a Paris et a I'obligeance de M. Michel Hubert, qui m'ont
rendu possible d'utiliser les types des especes occidentales de Rhode pour cette
etude comparative.

Je veux exprimer ici rna gratitude sincere

RESUME
Description de Rhode magnifica n. sp. d'une grotte du Montenegro et de R. stalitoides d'une grotte
~snienne.
Redescription
de R. aspinifera (Nikolic). L'auteur reunit avec Ie genre Rhode les genres
Harpassa et Typhlorhode en un seul genre Rhode et en donne une diagnose. Ce genre presente des
liens de parente avec Ie genre Slalita du Nord de la Yougoslavie. On peut supposer que ces deux
groupes ont pris naissance dans la Peninsule Balkanique en derivant d'un ancetre commun.
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Dytiscidae cavernicoles de Papouasie (Resultats zoologiques de la
Mission speleologique britannique en Papouasie Nouvelle Guinee,
1975, 1)
par
Vassil B. GUEORGUIEV*

SUMMARY
Dytiscidae

from Papuan caves (Zoological Results of the British Speleological
Expedition in Papua - New Guinea, 1975, 1)

Result's of the investigations
on Dytiscidae from New Guinea caves. Three new species are discribed: Copelatus sublerraneus sp.n., Plalynecles (Melaplalynecles)
beroni sp.n. and P. (M.) chapmani sp. n. Synonymic notes on the subgenera of the genus Plalynecles and descriptions of two new
subgenera: NOloplalynecles
subgen.n. and Melaplalynecles
sub&en.n.

La faune hydrocantharienne
de la Papouasie reste encore peu connue. Les premieres mentions de recherches ont ete faites par C. A ube. Un peu plus tard,
D. Sharp, M. Regimbart et A. Zimmermann ont decrit un grand nombre d'especes nouvelles de cette region. Entre les deux guerres, S. Wilke, G. Ochs,
A. Ball, K. Heller, F. Guignot et J. Balfour-Browne ont publie les resultats de
leurs etudes sur les Hydrocanthares
de la grande lie. Les travaux recents de
P. Brinck, R. Mouchamps et de moi-meme nous font connaltre mieux les
Coleopteres aquatiques de ce pays nouvellement fonde.
La mission speIeologique britannique visitait, en 1975, differentes regions de
la Papouasie. Ses explorations eurent Ie grand interet de confirmer definitivement I'existence des troglobies dans les grottes papouasiennes. Au cours de ces
recherches, MM P. Beron et Ph. Chapman ont recolte quelques Dytiscides
cavernicoles. C'est leur etude qui est a I'origine de cette note. lis appartiennent
a 4 especes, dont 3 sont nouvelles pour la Science.
Qu'il me so it permis de remercier vivement mon ami P. Beron de m'avoir
confie un materiel si interessant a etudier.
Copelatus subterraneus sp.n.
Long. 6,4-7,2 mm. Tete testacee, ornee d'une macule brune en forme de V plus
ou moins nette sur Ie milieu et aussi rembrunie apres les yeux. Palpes et antennes minces et testacees.
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Pronotum brun-noiratre,
nettement testace sur les angles anterieurs; avec
strioles tres serrees et groupees en un petit amas preangulaire posterieur.
Elytres noiratres ou bien ornes d'une bande basale n'atteignant, ni la suture,
ni Ie bord externe et aussi d'une tache preapicale tres vague et presque reduite
testacee, non traversee par des lignes noires; stries au nombre de 7: une submarginale assez longue et atteignant Ie milieu et encore six dorsales assez nettes
_ la I et la V faiblement abregees en avant, la II et la III moins faiblement
abregees en avant, la IV. et la VI commen9ant presque a la base, n'atteignant
toutes Ie sommet sauf la I; la VI interstrie plus etroite que les autres. Ecusson
lave de testace.
Dessous brun fonce avec les sternites omes de macules testacees plus ou
moins nettes; strioles metacoxales tres fortes, assez longues et nombreuses;
lignes metacoxales fortement divergentes, n'atteignant pas Ie metasternum.
o .Protarses et mesotarses nettement dilates. Protibias retrecis et fortement
echancres en dedans a la base. Penis (fig. I).
New Ireland: grotte "Kanemiraborunda"
pres du vil1age Lenkamin,
10
holotype(long. 7,2 mm, elytres ornes d'une bande basale testacee), I'? paratype
(long. 6,4 mm, elytres entierement noirs), dans un ruisseau loin de l'entree, t =
19° C, I decembre 1975 (P. Beron leg.). Holotype et para type dans ma col1ection.
L'espece qui fait partie de IX groupe, sous-groupe irinus, est assez voisin des
C. biroi Guign. et C. luteomaculatus Guign., mais Ie premier a la tete entiere-ment testacee--ferrugineuse,
Ie pronotum testace sur les cotes en avant et en
arriere, les stries dorsales (sauf la I et la V) non abregees en avant et atteignant
toutes presque Ie sommet (sauf la VI raccourcie), les strioles metacoxales tres
fines, et les lignes metacoxales faiblement divergentes; chez Ie second, les prot ibias duo sont simples et Ie penis est different.
Copelatus nomax Balfour-Browne
Copelatus nom ax J. Balfour-Browne, 1939, Trans. R. ent. Soc. London, 88 (2):
65, '? .
Loc. typ.: "Papua: Mafulu".
Cette "espece, appartenant a XV groupe haemorroidalis (sous-groupejerruginicollis), a ete decrite d'apres une seule femel1e. J e pense pouvoir attribuer a
cette espece to us les exemplaires d'un petit Copelatus trouves dans les ruisseaux
souterrains de la grotte gigantesque "Selminum tem" et qui correspondent a la
description dans s0J? ensemble. La serie comptant quatre exemplares des deux
sexes, il m'est possible de completer la description de la fa90n suivant:
La taille varie de 4, I a 4,3 mm. Pronotum a cotes assez arques en avant, la
base un peu plus etroite que la base des elytres, faisant un angle pronoto-elytral
assez profond et presque droit.
O. Antennes simples. Trois premiers articles des protarses et des mesotarses
tres f<iiblement dilates. Proti9ias simples, pas plus elargis que chez la'? . Penis
(fig. 2) robuste, regulier et a sommet arrondi.
On peut distinguer les trois Copelatus de la Nouvel1e Guinee du groupe
haemorroidalis (a elytres sans stries) de la maniere suivante:
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Fig. I. Penis de Copelatus subterraneus
sp.n. (vu de cote, x 63).
Fig. 2. Penis de Copelatus noma x J.B.Br. (a - vu de cote, b - vu de desses, x 63).
Fig. 3. Penis de Platynectes (Metaplatynectes
subgen.n.) beroni sp.n. (vu de cote, x 100).

1 (2) Antennes it articles moyens assez larges et plats, surtout Ie troisieme.
(Loc. typ.: "Hatani")
politus Sharp
2 (I) Antennes simples.
3 (4) Dessus it une microreticulation
assez fine, mais toujours neUe et dense,
surtout sur la tete. Pronotum ferrugineux. Elytres it series normales de
deux ou trois points assez nets. Long. 4,0-4,3 mm. (Loc. typ.: "Mafulu")
..............................................
nomax J. B. Br.
4 (3) Dessus it une microreticulation
assez faible et peu neUe. Pronotum noir.
Elytres it series normales assez nettes et longues, mais irregulieres. Dessous testace. Long. 4,7-5.0 mm. (Loc. typ.: "Kokoda")
.
. .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. atratus J. B. Br.
Genus Platynectes Regimbart 1878
J'ai fait recemment (Gueorguiev, 1972) une revision des genres Platynectes et
Colymbinectes,
en divisant Ie premier genre en quatre sous-genres dont trois
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sont nouveaux. Environ deux ans auparavant, Vazirani (1970) avait publie une
note sur les especes indiennes de ce meme genre, en les divisant e'n trois sousgenres dont deux nouveaux. La meconnaissance
de cette publication est la
cause d'une facheuse mais involontaire synonymie. Avant de I'etablier, je suis
oblige de faire quelques remarques sur la publication de mon savant collegue
ainsi que sur la mienne.
Dans ma note j'ai place les especes Platynectes procerus Reg., P. princeps
Reg. et P. coriaceus Reg. dans Ie genre Colymbinectes Falk. en me basant sur
les caracteres morphologiques
typiques separant les Colymbinectes des Platynectes: corps convexe, ailes metasternales terminees en triangles etroits, metafemurs pourvus d'une frange de soies un peu en avant du bord externe de I'angle
apical posterieur, penis asymetrique vers Ie sommet et parameres depourvus
d'un petit appendice apical.
Vazirani (1970) pretend, a tort, a mon avis, que les trois especes citees cidessus appartiennent au genre Platynectes et il les classe dans Ie nouveau sousgenre N eoplatynectes. Les lignes metacoxales sont un des caracteres perinettant
de distinguer ce sous-genre: elles sont nettement marquees, entieres et divergentes. De plus ce caractere n'existe que dans ce sous-genre (p. ex. les lignes metacoxales de P. brownei Gueorg. ont la meme forme).
En consequence, je propose la synonymie suivante:
Colymbinectes Falkenstrom, 1936
Platynectes (Neoplatynectes) Vazirani,
1970 (syn. n.).
Dans la note precedente (G ueorguiev, 1972: 37, 38) j'ai fait une regrettable
erreur en decrivant Ie nouveau so us-genre Hypoplatynectes
et en y incluant Ie
Platynectes decemnotatus (Aube, 1838) comme une espece-type. Ceci est errone, car cette espece est en realite une espece-type pour Ie genre Platynectes.
D'ou la synonymie suivante:
Platynectes s. str. Regimbart,
1878 = Hypoplatynectes
G ueorguiev, 1972
(syn. n.).
Le sous-genre Neoplatynectes
Gueorg. reste comme homonymie du sousgenre Neoplatynectes
Vazir. Pour lui et pour les representants du sous-genre
Platynectes S.str. (sensu Gueorguiev, 1972) on doit etablir deux nouveaux sousgenresdont voici Ie nom et la description dans Ie tableau dichotomique suivant:

=

I (2) Apophyse prosternale etroite et carenee au moins en avant ou au milieu.
Especes d'Australie. (Espece-type: Colymbetes tnagel/anicus Babingt.) .
. .. ....
I. Notoplatynectes
subgen.n. (Neoplatynectes
Gueorg., 1972)
2 (I) Apophye prosternale largement ovate all lanceolee et plate ou faiblement convexe. mais non carenee.
3 (4) A pophyse prosternale
emousee au sommet. <5.Papameres fortement
courbes au milieu, presque en forme de croissant. Especes d'Amerique
centrale et meridionale
II. Platynectes S.str.
(Hypoplatynectes
Guerog., 1972)
4 (3) A pophyse prosternale aigue et etiree au sommet. <5. Parameres non
courbes au milieu.
5 (6) Lignes metacoxales effacees anterieurement,
n'atteignant
pas Ie bord
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a

posterieur du metasternum.
Penis un peu asymetrique, lisse et sommet arrondi. (Espece-type: Dytiscus decempunctatus
Fabr.)
.
III. Metaplatynectes subgen. n.
(Platynectes s.str., sensu Gueorg., 1972)
6 (5) Lignes metacoxales entieres, atteignant Ie bord posterieur du metasternum.
7 (8) Lignes metacoxales paralleles. O. Ongles anterieurs egaux. Penis un peu
asymetrique, entierement et uniformement
large, au sommet arrondi .
................................
IV. ParaplatynectesVazir.,
1970
8 (7) Lignes metacoxales divergentes. <5. Ongles anterieurs inegaux, l'interne
plus long. Penis assez asymetrique,
petites et fines epines au-dessus et
au sommet angulaire
V. Australonectes Gueorg., 1972

a

Platynectes (Metaplatynectes) beroni sp.n.
Long. 6,1-6,4 mm. Tete testacee, a reticulation simple de mailles irregulieres et
polygonales, mais sans points. Yeux faiblement reduits. Antennes et palpes
entierement testaces.
Pronotum testace, un peu rembruni sur Ie bord anterieur et sur la base;
etroitement, mais nettement et presque entierement reborde sur les cotes; a
angles posterieurs droits et non saillants en arriere; a surface reticulee de mailles grandes et irregulieres, sur les cotes a microreticulation
nette, sans points
visibles.
Elytres entierement testaces, un peu rembrunis sur les cotes et pres de la
suture; a une reticulation simple de mailles assez grandes, irregulieres et polygonales, mais a une microreticulation
assez nette vers l'apex; rangees normales
nettes; bord lateral rectiligne aux epaules.
Dessous entierement testace; entierement et finement striole, sauf une microreticulation nette de mailles tres petites sur les metacoxas; apophyse prosternale ovale-Ianceolee, faiblement convexe et a sommet aigu, mais non etire en
arriere; lignes metacoxales un peu divergentes et raccourcies en avant; ongles
posterieurs egaux en longueur.
<5.Trois premiers articles des protarses et des mesotarses a peine dilates et
pourvus d'une semelle adhesive. Sternite anal nettement et fortement ridule et
muni aussi de points gros au sommet. Penis (fig. 3).
CjJ • Sternite anal non ridule, mais nettement
ponctue de points gros au sommet et marque de deux fossettes ovales.
Papouasie - Nouvelle Guinee: grotte "Selminum tern" entre les villages
Tububil et Tifalmin, West Sepik Province, partout dans la grotte, habitant les
petits ruisseaux, t = 13, 1-13,6° C, aout-octobre
1975, I 0 holotype et I 0 2 9
paratypes (P. Beron et Ph. Chapman leg.). Holotype et paratypes dans rna collection.
Par ses angles posterieurs du pronotum droits et non saillants an arriere,
l'espece rentre dans mon groupe dissimilis ou elle se trouve la seule espece neoguineenne. D'ailleurs son dessin elytral est unique dans Ie groupe. Toutefois,
elle se place a cote de P.(M.) obscurus Sharp (d'lIe Tasmanie), mais celui-ci

VASSIL

272

B. GUEORGUIEV

est presque entierement noir sur Ie dessus, avec Ie pronotum ponctue de gros
points en avant et en arriere, et enfin les elytres avec une reticulation double sur
toute la surface.
Platynectes (M etaplatynectes) chapmani sp. n.
Long. 6,2-6,8 mm. Tete noire avec une grande tache rhombo"idale sur Ie milieu
et aussi deux macules sur Ie vertex testacees; a reticulation peu neUe, mais
entierement et densement ponctuee de points gros. Antennes et pal pes testacees.
Pronotum noir, orne d'une grande tache testacee sur les angles anterieurs;
largement et presque entierement reborde, a angles posterieurs faiblement
saillants en arriere; a reticulation assez neUe, aussi entierement et densement
ponctue.
Elytres noirs, ornes de 4 a 7 taches ovales ou allongees et aussi une bande
submarginale testacees; a reticulation simple, sauf la partie apicale qui est indistinctement microreticulee, a points petits sur les intersections; rangees normales visibles, mais plus faibles en avant; bord lateral presque rectiligne aux
epaules.
Dessous noir, sauf Ie prosternum,
l'apophyse prosternale, les apophyses
metacoxales, les grandes taches ovales sur les cotes des sternites et les pattes
ferrugineux; entierement et finement striole, sauf une microreticulation
neUe
sur les metacoxas; apophyse prosternale ovale-Ianceolee, plate et a sommet
aigu; lignes metacoxales divergentes et effacees anterieurement;
sternite anal
faiblement, mais neUement ridule et ponctue au sommet, aussi marque de deux
fossettes ovales; ongles posterieurs un peu inegaux en longueur.
O. Inconnu.
New Ireland: grotte "Kanemiraborunda"
pres du village Lenkamin, dans un
ruisseau loin de I'entree, a t = 19" C, I decembre 1975, I c;? holotype et 2 c;? paratypes (P. Beron leg.). Holotype et paratypes dans rna col1ection.
Par ses angles posterieurs du pronotum aigus et nettement sail1ants en arriere, I'espece fait partie du mon groupe decempunctatus.
Elle ressemble beaucoup au P. buruensis Zimm., (d'ile Buru), mais celui-ci est un peu plus petit
(5,6-6, I mm), avec Ie pronotum presque sans reticulation, l'apophyse prosternale faiblement convexe, les metacoxas indistinctement
microreticules et les
ongles posterieurs egaux en longueur.
RESUME
Resultats des recherches sur les Dytiscides des groUes papouasiennes. Descriptions de trois especes nouvelles: Cope!atus subterraneus sp.n., Platynectes
(Metaplatynectes)
beroni sp.n. et P. (M.) chapmani sp.n. Notes synonymiques
sur les sous-genres du genre Platynectes et descriptions de deux sous-genres
nouveaux: N otoplatynectes subgen. n. et M etaplatynectes subgen. n.
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Un Asellide interstitiel du bassin de I'Ebre (Espagne):
Proasellus lescherae n.sp. (Crustacea, Isopoda, Asellota).
par
Jean-Paul

An interstitial
Asellota).

HENRY

et Guy MAGNIEZ*

Asellid from Ebro basin (Spain):

Proasellus

lescherae

n.sp., (Crustacea,

Isopoda,

Proasellus lescherae n.sp. is a little, interstitial species, living in the underflow of Rio Guadalope
Basin (a tributary of Ebro River). It is related to the water-slaters of the underground waters of the
Pyreneo-cantabrigian
region (the phyletic line of Proasellus spelaeus Racovitza). The mean size of
the reproductive females is very small (2,9 mm) and the brood contains only 6-10 eggs. Nevertheless, the size of the eggs and intramarsupial
larval stages are the same as in epigean or hypogean
species of the genus, which reach a larger adult size.

Origine: Ce nouvel Asellide apigmente et anophtalme a ete capture par Mesdemoiselles N. Gourbault et F. Lescher-Moutoue
et Monsieur R. Rouch, du
Laboratoire Souterrain du C.N .R.S. aM o'llis (Ariege), au cours de leurs prospections de la faune des eaux souterraines d'Espagne, en septembre 1976. N ous
les remercions tres vivement de leur con fiance et nous dedions cette espece a
Mademoiselle F. Lescher-M outoue.
Situation des stations: Au nombre de 4, elles se situent sur Ie Rio Guadalope,
affluent de rive droite de fEbre et sur un affluent de rive droite du Rio Guadalope: Ie Rio Bergantes (fig. I).
I. Station-type:
Sous-ecoulement
du cours superieur du Rio Guadalope a
Villaroya de los Pinares, Provo Teruel (station 46 des prospecteurs). Elle a ete
choisie par suite de la plus forte taille des individus captures, sans doute en
raison de la granulometrie plus favorable des alluvions du lit de la riviere: 41 <5
adultes de 2,6 a 3,9 mm + 12 adultes de 2,4 a 4,4 mm (dont 2 a marsupium
vide, de 3,7 et 4,4 mm) + une vingtaine de jeunes de I a 2 mm et quelques larves
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Fig. I. Carte schematique
2 = Rio Guadalope
tes entre Ortelis et
Ribagorzana
entre
de Suert, 8 = Rio
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du N.E. de I'Espagne: I = Rio Guadalope a Villeroya de los'Pinares,
a Mas de las Matas, 3 = Rio Bergantes a Aguaviva, 4 = Rio BerganZorita del Maestrazgo, 5 = Rio Alfambra a Allepuz, 6 = Rio Noguera
Aren et Puente de Montaiiana, 7 = Rio Noguera Ribagorzana
a Pont
Noguera Pallaresa, defile de Collegats.

Fig. 2. Habitus d'un ode 3,75 mm de la station-type, e = 5ODf.'.
e = 50f.'.
Fig. 3. Partie distale de la mandibule gauche de l'allotype

«,

Fig. 4. Idem, mandibule

droite, e = 50f.'.

«

marsupiales de 0,8 a 0,9 mm. (holotype: Ie 0 de 3,9 mm, allotype, la a marsupium vide de 4,4 mm).
2. Sous-ecoulement
du cours moyen du Rio Guadalope a Mas de las Matas,
Provo Teruel (station 50 des prospecteurs): 130 adultes de 2,2 a 2,8 mm + 15
adultes au repos genital de 2,5 a 3,5 mm + 4 a marsupium vide de 2,8 a
3, I mm + environ 70 jeunes et immatures de I a 2 mm.
3. Sous-ecoulement du Rio Bergantes a Aguaviva, Provo Teruel (station 49 des
prospecteurs): 740 'adultes de 2 a 3, I mm + 53 ,adultes au repos genital de 2
a 3,3 mm + 22 adultes en intermue de reproduction, de 2,5 a 3,5 mm (taille
moyenne: 2,93 mm). Parmi elles, 5 sont ovigeres: 2,5 mm (8 embryons), 2,7 mm
(8 oeufs) 2,8 mm (6 embryons), 2,9 mm (7 embryons) et 3,5 mm (9 oeufs). Taille
de l'oeuf: grand axe de 240J..!environ et petit axe de 21OJ..!environ. Le lot comporte encore 45 individus: quelques adultes fragmentes, des immatures de l'un
et l'autre sexe, des jeunes de sexe externe indifferencie, quelques larves. L'im-

«

«

«

«
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portance de I'activite reproductrice dans cette station est surprenante, compte
tenu de la saison de la capture, la fin de I'ete etant generalement la periode ou
la reproduction passe par un minimum d'activite (Henry, 1976).
4. Sous-ecoulement
du Rio Bergantes, entre Ortelis et Zorita del Maestrazgo,
Provo Castellon (station 48 des prospecteurs): 110 adultes de 1,9 a 2,7 mm +
6 <jl adultes de 2,1 a 3,4 mm (dont IS? ovigere de 2,9 mm avec 10 oeufs et 2 ¥ a
marsupium vide de 3 et 3,4 mm) + 2 jeunes de 1,8 mm.
Remarque: Les prospections dans Ie sous-ecoulement des rivieres du Nord-Est
de I'Espagne ont permis de noter la presence d'Aselles hypoges en d'autres
points (stations notees 5,6, 7 et 8 sur la carte, fig. 1). A chaque fois, il s'agissait
de jeunes individus, non determinables specifiquement et nous n'en avons pas
tenu compte pour la description de P. lescherae n.sp.:
5. Sous-ecoulement
du Rio Alfambra (affluent du Rio Turia, station 45 de
prospecteurs) a Allepuz, Provo Teruel.
6. Sous-ecoulement
du Rio Noguera Ribagorzana (stations 1,2 et 3 des prospecteurs) entre Aren et Puente de M ontanana, Provo Lerida.
7. Sous-ecoulement
du me me, pres de Pont de Suert (CI. Bou, leg. 1972) cf.
Magniez, 1975.
8. S ous-ecoulement
du Rio Noguera Pallaresa, dans Ie defile de Collegats,
Provo Lerida (CI. Bou leg. 1972), cf. Magniez, 1975.
Caracteres generaux: Comme findique la taille moyenne des <jl adultes en intermue parturielle (2,9 mm), il s'agit d'une espece de petite taille. Les plus grands
captures n'atteignent pas 4 mm, tandis que les plus grandes
ne depassent
que de peu cette longueur. Les oeufs ayant des dimensions peu differentes de
celles des especes plus grandes, leur nombre (6-10) est tres faible dans chaque
ponte.
Le corps est moderement allonge (coefficient d'allongement de 3,8 seulement)
(fig. 2). Le tegument est mince et souple et la chetotaxie genera Ie (corps et
appendices) tres reduite.
Cephal on subtrapezoi'dal a lobes postmandibulaires
peu saillants. Coxopodites des pereiopodes I-VII debordant les marges laterales des pereionites et
visibles en vue dorsale.
Pleotelson allonge (1,08 mm de long sur 0,88 mm de large chez un 0 de 3,7 mm).
U ne paire de papilles genitales subcylindriques de 21O-230M de long et 35-40M
de diametre inserees pres de la marge caudale du dernier sternite thoracique
du o.
Largeurs respectives de la tete, des 7 pereionites et du pleotelson pour un
de 3,7 mm: 0,67-0,81-0,88-0,91-0,90-0,96-0,97-0,95
et 0,88.
Pleonites I et II libres et etroits formant un pedoncule retreci au pleotelson.

o

«

Appendices cephaliques: Antennules tres courtes: 530M pour un 0 de 3,9 mm
(hampe de 4 articles et 340M et fouet de 5 articles et 190M). Les articles 2, 3 et 4
du fouet portent chacun une lame olfactive de 50M de long. Le fouet ne comporte que 4 articles et 2 lames olfactives seulement chez les plus grandes S? .
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Fig. 5. Oostegite du maxi IIipede gauche de l'allotype (9 poche incubatrice
Fig. 6. Pereiopode I droit de la meme, e = 5011.
2,85 mm de la station 3, e = 5011.
Fig. 7. Pereiopode II droit d'unode
Fig. 8. Extremite

d'un pereiopode

VII de l'allotype,

de4,4 mm), e,:" 10011.

e = 5011.

Antennes longues et fragiles (3,30 mm pour Ie 0 de 3,9 mm). Hampe de 6
articles et fouet de 35-40 au maximum.
Mandibules typiques avec parties incisives tres dissymetriques (fig. 3, 4).
Lacinia mobilis de la mandibule gauche avec 4 dents, suivie d'une rangee de 9
(13 a droite) tiges rameuses de 65-70IJ.. Lobe molaire allonge et garni distalement de tres courtes tiges tres serrees. Maxillules typiques avec lobe interne
garni de 5 longues soies plume uses (65 a 90IJ. de long); lobe externe avec 12 fortes tiges barbelees distales (35 a 45IJ.) et une longue soie plumeuse submarginale
distale externe.
M axilles trilobees typiques: lobe externe avec une rangee de 23 lames falciformes pectinees interieurement, decroissantes de 160 a 40IJ. de longueur vers
I'interieur; lobe median avec 16 lames identiques aux precedentes et decroissant de 170 a 45IJ.; lobe interne a double crete distale avec une trentaine de tiges
polymorphes de 40 a 100IJ. environ.
Maxillipedes: typiques d'Asellides;
quasi glabre, endite avec retinacle

epipodite

a 5 crochets;

subquadrangulaire
lamelleux et
palpe normal a 5 articles. Chez
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Fig. 9. Pleopode I gauche du type (Ode 3,9 mm), e = 50}l.
Fig. 10. Pleopode II gauche d'une<j?de 3,6 mm de la station I,"e = lOO}l.
Fig. I I. Idem, de fallotype, e = lOO}l.
Fig. 12. Pleopode II gauche du type, e = 50}l.
Fig. 13. Exopodite du pleopode II droit, d'un ode 3,75 mm, de la station-type, e = 50}l.
Fig. 14. Extremite de fendopodite du pleopode II droit du type, en vue sternale: apophyse tergale,
goulot fendu et orifice afferent de la vesicule spermatique sont bien visibles, e = 20}l.

les <j?a marsupium,
Ie coxopodite
porte un lobe setigere (avec jusqu'a 7 soies
plumeuses dirigees caudalement)
transitoire
(Wasserstrudelapparat)
assurant
Ie renouvellement
de feau dans la poche incubatrice (fig. 5).
Pereiopodes I a VII: Greles et fragiles, ils sont amputes au niveau de la partie
proximale du basipodite chez la plupart des individus. Longueurs
respectives
des pereiopodes
chez un ode 2,9 mm provenant
d'Aguaviva:
0,93-1,13-1,171,14-1,32-1,53
et 1,65. Longueurs
relatives au pereiopode
II: 0,82-1,00-1,041,0 1-1,17-1,35 et 1,46. Les pereiopodes
I sont presque aussi greles que les suivants (fig. 6). Leur propodite est legerement plus renfle chez Ie 0 , ce dimorphisme sexuel est peu apparent. Le pereiopode II presente un carpopodite
tres legerement renfle. II est sans doute utilise par l'animal pour se fixer sur les grains de
sable, les pereiopodes
I etant reserves aus maintien des particules nutritives
"(fig. 7).
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Le pereiopode IV, legerement plus court que les II et III n'est pas transforme
en crochet nuptial chez les O. Le dactylopodite des pereiopodes II a VII porte
une seule epine sternale inseree juste sous l'ongle et tres longu':. Chez les plus
grands individus captures, il existe une sec on de epine sternale plus proximale.
Elle semble appara'itre par priorite sur les pereiopodes II et VII (fig. 8).
Pleopodes 10: Protopodite
a peine plus long que large avec un retinac1e
asymetrique. (2 crochets d'un cote et I crochet de l'autre). Exopodite tres court
(fig. 9) avec jusqu'i\ 9 tiges marginales distales et externes, relativement courtes
et toutes lisses.
Pleopodes II 2: S u btriangulaires et allonges, ils ne portent, chez les petites 2
adultes qu'une seule tige Iisse distale (fig. 10). Chez les plus grands individus,
on trouve jusqu'i\ 3 tiges distales et une soie exopodiale marginale externe (e)
(fig. II).
Pleopodes II 0: Protopodite
subquadrangulaire,
presque carre, portant 3
longues tiges plumeuses sur la marge interne (fig. 12). Exopodite bi-articule
presque aussi long que l'endopodite chez les plus gros O. L'artic1e distal est
long et falciforme, courbe en direction externe. II porte 3-5 courtes tiges lisses
sur sa marge distale et distale-externe (fig. 13). Sa marge interne comporte une
aire pilifere importante (fig. 12 et 13). Chez les jeunes 0 adultes, cet exopodite
est encore plus court que l'endopodite et beaucoup moins arque. Endopodite
cylindroYde long et etroit, legerement incurve vers l'exterieur. Son aspect general est tres caracteristique du genre Proasellus: partie proximale sans apophyses, mais avec un talon interne aplati; extremite portant une apophyse tergale a
direction externe; goulot plus court que l'apophyse et de faible diametre,
fente sternale-externe
visible, prolongee proximalement
par l'orifice afferent
de la vesicule interne largement ouvert (fig. 14).

a

Pleopodes III: Exopodite
bre (fig. 15). Endopodite

(opercule) a suture mediane non oblique, presque glacharnu et respiratoire tres petit.

Pleopodes IV: Exopodite ovalaire tres grand avec area charnue tres developpee.
Seule la linea area est visible. Endopodite charnu et respiratoire pratiquement
aussi long, mais plus etroit que I'exopodite (fig. 16).
Pleopodes V: Exopodite et endopodite ovalaires subegaux. Linea duplex seule
bien visible sur rexopodite. Parfois une petite portion externe de la linea articularis apparalt. Endopodite charnu respiratoire (fig. 17).
Uropodes: Beaucoup plus courts que Ie pleotelson, ils sont fragiles et manquent
sur la plupart des individus. Exopodite un peu plus court que l'endopodite (fig.

18).

.
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4

Fig. 15. Pleopode

III gauche de rallotype,

Fig. 16. Pleopode

IV gauche de la meme, face sterna Ie, e

face sterna Ie, e

Fig. 17. Pleopode

V droit, face tergale, du type, e

Fig. 18. Uropode
IOOIl.

droit,

en vue tergale,

d'un

=:

individu

=:
=:

2001l.
IOOIl.

IOOIl.
de 3,3 mm environ,

de la station

3, e

=:

Affinites: Par la structure de ses differents appendices caracteristiques,
P.
lescherae n.sp. se montre nettement apparente aux autres especes souterraines
de Proasellus de la region pyreneo-cantabrique,
constituant une faune que
nous avons qualifiee d'ibero-aquitaine
(Magniez et Henry, 1969, p. 408), lignee
qui s'est particulierement
diversifiee dans les eaux souterraines karstiques du
pays basque, tant au Sud qu'au Nord des Pyrenees et dont I'espece la plus
anciennement connue est Proasellus spelaeus (Racovitza, 1922) installe dans
des grottes du haut bassin du Gave de Mauleon (Pyrenees-Atlantiques,
France).
Mais, contrairement a la plupart des especes de cette lignee, qui vivent dans les
eaux karstiques libres, P. lescherae n.sp. montre des caracteres d'adaptation a
la vie interstitielle tres nets: importante reduction de la taille des adultes, forte
diminution de la prolificite, simplification de la chetotaxie du corps et des
appendices. Comme pour les autres Asellides, nous constatons cependant que
cette adaptation ne modifie sensiblement, ni la taille des oeufs, ni la taille des
jeunes stades larvaires libres, qui restent du meme ordre que celles des especes
epigees ou des especes souterraines de grande taille.

RESUME
Proasellus lescherae n.sp. est une petite espece interstitielle qui vit dans Ie sousecoulement du bassin du Rio Guadalope (affluent de I'Ebre). II est apparente
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aux Aselles des eaux souterraines de la region pyreneo-cantabrique
(lignee de
Proasellus spelaeus Racovitza). La taille moyenne des femelles en intermue de
reproduction est faible (2,9 mm) et la prolificite est reduite (6 a 10 oeufs par
portee). P ourtant, la taille des oeufs et des stades larvaires intramarsupiaux
est
identique a celles des especes epigees et hypogees du genre qui atteignent des
tailles plus grandes au stade adulte.
Manuscrit

termine en octobre

1977.
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Diplopoda from Papuan Caves (Zoological Results of the
British Speleological Expedition to Papua-New Guinea, 1975,4)
by
Richard

L. HOFFMAN*

The material of cavernicolous Diplopoda obtained by the British Speleological
Expedition to Papua New Guinea in 1975 contains eight species representing
eight genera and three families in the order Polydesmida. As might be expected
from the remote location of the collecting sites, all of the species appear to be
undescribed, as well as five of the genera. Of particular biogeographic interest
is the inclusion of two species of the family Doratodesmidae,
previously unknown east of Java.
Inasmuch as all species of Polydesmida are primarily eyeless, and since the
legs and antennae are commonly much elongated in the family Paradoxosomatidae, it is difficult to assert that any of the species from the Papuan caves are
actually troglobitic, although such a status seems likely for at least one in
which the pigmentation appears to be considerably reduced.
A difficulty afflicting the present material is one shared with many other
cave collections all over the world, namely that the cave fauna is far better
known that the adjacent epigaean, making intelligible comparisons extremely
.difficult. Nonetheless the material at hand is of great interest in advancing the
knowledge of the diplopod fauna of the central mountain ranges of New
Guinea, and I express here my best thanks to Mr. Chapman and Dr. Beron for
making it available for study. Primary types and most of the other specimens
have been returned to the Bulgarian National Museum of Natural History; a
few duplicate specimens are retained for my personal collection.
The majority of cave millipeds were taken from sites on the Finim Tel Plateau, located in extreme northwestern Papua, about 35 km west-southwest of
Telefomin. Maps and other detail~are provided in a recent summary of the
British New Guinea Speleological expedition (Brook et aI., 1976).
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Order Polydesmida Leach, 1814
Family Paradoxosomatidae
Daday, 1889
Paradoxosomatidae
Daday, 1889, Termesz. Fiizetek, vol. 12, p. 133.
Strongylosomatidae
Cook, 1896, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 18, p. 82.
Strongylosominae
Attems, 1898, Denkschr. Akad. Wien, vol. 67, p. 271.
Hylomidae Cook & Loomis, 1924, Washington Acad. Sci., vol. 14, p. 104.
Strongylosomidae
Attems, 1937, Das Tierreich, lief. 68, p. 24.
Paradoxosomatidae
Jeekel, 1963, Stud. Fauna Surinam, vol. 4, p. 8; 1968,
Classification and Geographical Distribution of the Family Paradoxosomatidae, pp. 5-162.
The taxonomy of this large and heretofore much-confused family has been
brought to a state of comprehensibility
by the work of Jeekel during the past
several decades, culminating in his masterly synthesis in 1968. From this reference it is clear that the paradoxosomatid
fauna of New Guinea is dominated
by the members of two tribes in particular: Eustrongylosomatini
and Aschistodesmini. A third tribe, Tectoporini, occurs in New Guinea only as represented
by a species of Heliocorthomorpha
which may have been introduced.

E ustrongylosomatini

Eustrongylosomatini
J eekel, 1968, Paradoxosomatidae,

p. 35.

Diagnosis: "Paradoxosomatidae
in which the femur of the first pair of legs of
the male is not modified. Acropodite of gonopods with a femorite lacking a
chitinous demarcation
between femur and postfemur, but sometimes with
lamellate expansions, and usually produced somewhat distally from the base of
the tibiotarsus. Tibiotarsus elongate, consisting only of a solenophore sheathing the solenomerite. The lamina lateralis basally produced into a rounded
lobe." (J eekel, op. cit.)
Components: Eustrongylosoma
Silvestri, 1898; Perittotresis Attems, 1914;
Nothrosoma Attems, 1929; Astromontosoma
gen., n.; Selminosoma gen. n.
Distribution: New Guinea; New Ireland; Solomon Islands; Mindanao.
Key to genera of Eustrongylosomatini:
1. Metazona produced laterally -into prominent acute paranota .. Nothrosoma
_ Metazona with paranota represented, if at all, only by low swellings or low
longitudinal ridges
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
2. Solenomerite of gonopods largely concealed by the sheath-like solenophorous m'odification of the tibiotarsus
3
- S olenomerite not envelop~d by the tibiotarsus, mostly visible as seen in
mesal aspect
4
3. Postfemoral region of gonopod produced distally into a subtriangular
or
acute process near base of tibiotarsus; metazona with relatively distinct
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transverse sulcus, lacking a series of median pores ....
Eustrongylosoma
- Postfemoral region of gonopod not produced or lobed adjacent to base of
tibiotarsus; metazona lacking transverse sulci, but segments 5-18 with a
small median pore in a depression in the sulcal position .... Perittotresis
4. Tibiotarsus of gonopod abruptly and obviously reflexed proximad adjacent
to base of sole nome rite, distal end prominently expanded and laminate;
course of prostatic groove concealed by a femoral lamina originating on
ventrolateral side of the groove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Selminosoma
-. TibiotarsuS of gonopod continuing direction of postfemoral
region, no
proximad reflexure, but apical end attenuated and slender; prostatic groove
visible for most of its length in mesal aspect, but subtended in part by a median femoral lamina located on dorsal side of the groove
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Astromontosoma

E ustrongylosoma
Eustrongylosoma
Silvestri, 1896, Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova, vol. 36,
p. 198. Type species, Strongylosoma fasciatum Silvestri, 1895, by original
designation and monotypy.
Thalatthipurus Attems, 1932, Res. sci. Voy. Indes Or. Neerl., vol. 3, no. 12,
p. 10. Type species, T. castaneus A ttems, by original designation.
Mimosoma Chamberlin, 1920, Bull. Mus. Compo Zool., vol. 64, p. 125. Type
species, M. glabrum Chamberlin, by original designation.
?Papuosoma Chamberlin, 1945, Amer. Mus. Nov., no. 1282, p. II. Type species, P. cladis Chamberlin, by original designation.
Eustrongylosoma:
1 eekel, 1967, Tijdschr. Ent., vol. 110, p. 344 [synopsis].
Present knowledge of this genus derives almost entirely from the recent studies
of leekel, appearing in his papers of 1967 and 1973. Since the type species
fasciatum was very inadequately documented by Silvestri, Eustrongylosoma
fell into the category of genera incertae sedis where it languished for seventy
years, during which time several other names were proposed out of indifference
or inadvertarice for species closely related to fasciatum. But the way is now
clear for constructive work on this large group of organisms which dominate
the paradoxosomatid
fauna of the Papuan region and, in fact, the southwest
Pacific region in general.
As'defined in leekel's 1967 paper, Eustrongylosoma
included a total of six
species from New Guinea itself; later (1973) he added the five species from the
Solomon Islands which Chamberlin had published under the generic name
Mimosoma. Unstudied material in my possession shows the existence of a rich
representation on the Caroline island Ponape, as well as the occurrence of the
genus on Mindanao. Unquestionably Eustrongylosoma contains a large number
of species from this enormous generic range, but as 1eekel has already observed
there is considerable heterogeneity and perhaps the genus will be subdivided
during the cours'eof future studies.
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Although I have not personally restudied authentic material of any species
of Papuosoma, the brief descriptions and vague drawings published by Chamberli n in 1945, as well as geographic considerations, make a very strong circumstantial case that this "genus" too is just another synonym for Eustrongylosorna. On the basis of this conviction, I venture to present below a highly provisional key to the known New Guinea species based on external characters. It
obviously should be used in connection with published accounts and a strict
cognizance of geographic localities, and in no way suggests actual relationships.
Among the millipeds taken in the Selminum tern cave system is a very small
species referable to Eustrongylosoma
as currently defined. There being no suggestions whatever of the usual cave modifications, occurrence of this animal in
the cave is obviously accidental.
Key to New Guinea species of Eustrongylosoma
1. Apex of epiproct"bifid",
that is, with two long, slender decurved acute
spines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
- Apex of epiproct truncate, or at most with two low paramedian subconical tubercules
0.. 000. 0
0
0. . . . . .. 5
20 Metaterga of segments 5-17 with evident transverse sulcus
3
- Metaterga without transverse sulcus
0
0.. 0. . . . . . .. bifasciatum
3. Dorsum with distinct light median band
0
jasciatum
- Dorsum without distinct longitudinal light band
0. .. 4
4. Legs yellow
0
00
0. .. prodelum
- Legs brown
0
00. . . . . . . . . . . . . . . . .. castaneu/n
506th antennomere longer than 2nd . 0
00.. 00
0.. 00.. 6
- 6th antennomere shorter than 2nd
~.. 00
0... 0. 0
0.. 0.. 7
6. Metaterga without transverse sulcus; width less than 1.0 mm
exiguum
- Metaterga with evident sulcus; width greater than 1.5 mm
7
70Paranota greatly reduced, hardly more than ovoid swellings on sides .. ,
.............................
0
0
0.. 0.. zygethum
- Paranota of normal size for the genus
0
0. . . . . . . .. 8
8. Dorsum uniformly light brown ..
0" .. ,
0.. .. obesum
- Dorsum with at least suggestion of color patterns
00.. 0. . . . . .. 9
9. Each metatergum with inverted Y -shaped yellow mark
cladis
- Tergal pattern not as described above .... 0... , ..
0
10
10. Metaterga with two pairs of oblique light stripes
0.. 00 versicolor
- Tergal pattern not as described above 0
0
00.. 0 II
II. Dorsum with a sharply-defined continuous yellow stripe
typonotum
- Dorsum with only traces of a pale narrow median stripe. o. oenologum
o

o

••••••

••

o

••••

o

•••

o.
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Material. - New Guinea: Papua, Western Province, Finim tel Plateau: Selminum Tern Cave. Adult male, 18 November 1975 (B.S.E. Collection No.
ST-6).
Diagnosis. - A very small member of the genus (length 12 mm); with median dorsal light band; transverse metatergal sulcus visible only on anteriormost segments, otherwise absent; segments beyond midbody with three transverse series of long setae; tip of epiproct subtruncate; tarsi with numerous long
setae but no true subtarsal brush developed on any legs.
H olotype. - Broken into three pieces, length about 12 mm, maximum width,
0.9 mm, LfW ratio ca. 7.5%. Body generally parallel-sided back to about segment 18, except segments 3 and 4 are slightly smaller in diameter and thus
create an anterior constriction.
Coloration after one year in spirit: metaterga dorsally light brown, entire
collum and a broad sharply-defined median dorsal band ivory white; sides of
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segments, paraprocts, sterna, and coxae clear testaceous. Postfemora, tibiae,
and tarsi, and ventral sides of femora and prefemora, brown, except first pair
of legs which are entirely white. Top of head dark brown, face, mandibles, and
1st antennomere testaceous, 2nd-5th antennomeres light brown, 6th and basal
half of 7th dark brown, distal half of 7th white.
Head convex in the antennal region, flattened below, epicranial suture distinct but not depressed; genae weakly convex, not margined laterally. Antennae
set below middle of head, isthmus slightly greater than length of 1st antennomere. Two pairs of paramedian epicranial setae, one pair of interantennal
setae; other facial setae obscured by intermixture with numerous irregular
hairs. Antennae relatively short, extending back only to middle of 3rd segment,
articles 2-5 similar in size and shape, article 6 thicker and about 50% longer
than others, with prominent oval sensory pit on outer end; 7th small, cylindrical, truncate, with four tiny cones. All articles except Ist about equally setose.
Collum about as broad as head across mandibles, surface smooth and
polished, lateral ends broadly rounded, anterior edge finely margined up to
level of mandibular base; an anterior series of 5-5 long setae adjacent to front
edge of collum and a similar series of 5-5 across the median region.
Body segments with metazona distinctly larger in diameter than prozona, the
two separated by a deep prominent stricture, its surface costulated but without
sharp edges. Texture of both subsegments uniformly smooth, with microscopically fine isodiametric meshes. Segments 3 and 4 smaller than 2 and 5, and
with traces of transverse metatergal sulci, these obsolete on 5th and not evident
on subsequent segments. Anterior to midbody region, metaterga with two
transverse series of setae as on collum, the row originally in a median location
gradually migrates to the caudal margin, and around the 10th segment a third
row appears in the median position. Paranota virtually obliterated, only a
slightly indication of a peritreme indicated by a short, arcuate groove just below the pore opening. Pores large and conspicuous, in the usual sequence.
E piproct of the form shown in Fig. 2, the paramedian tubercules short and
inconspicuous. Paraprocts and hypoproct as illustrated in Fig. 3.
Sterna without modifications, moderate in width, sparsely setose, medially
depressed. Legs (Fig. 4) relatively short and stout, with numerous long setae,
denser and longer on ventral side of tarsi, but no true tarsal brushes developed.
Relative length values of podomeres as follows: 3 = 6 > 2 > I > 5 = 4.
Stigmata strikingly dissimilar in size and shape, anterior stigmata subpyriform, distinctly elevated above and set off from surface of metazona, extending
well into stricture, about three times as large as posterior stigmata which are
suboval, only moderately elevated. Both pairs of stigmata located above and
slightly in front of dorsal coxal condyle.
Anterior legs unmodified, vasa deferentia opening in a median position
directly onto surface of 2nd coxae, no trace of tubercule or process evident. No
indication of femoral gland in I st Of 2nd legs. Sternum of segment 5 with conspicuous, spatulate, median process between anterior legs, its sides parallel, the
end rounded and distinctly curved cephalad, anterior side prominently setose.
Sternum of segment 6 broadened and medially depressed.
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Gonopods as shown in Figs. 5 and 6. Coxae (including sternal apodeme)
shorter than telopodite, strongly constricted at midlength, with a few short
setae on lateral side. Telopodite elongate, nearly straight, with a large flange on
dorsal side of femur, dorsad to course of prostatic groove. Tibiotarsal region
forming a nearly complete circle curving laterad and completely enclosing
solenomerite, with an accessory subbasal triangular lamina on dorsal side (Fig.
6, X); a long; slender, curved postfemoral process visible in ventral aspect (Fig.
5, PFP).

Astromontosoma,

gen. nov.

Type species. - A. jeekeli, sp. nov.
Diagnosis. - A genus ofEustrongylosomatini
with well-developed paranota,
ozopores opening in longitudinal grooves on lateral sides of peritremata and
invisible from above; metaterga with transverse sulcus present back to 18th
segment and four setae in a transverse series in front of the sulcus. Head without supra-antennal
convexity; antennae long and slender, 5th and 6th articles
abruptly clavate distally, 6th with with circular, sharp-edged sensory pit on
outer side. Sternum of 6th segment of male with unusually high and narrow
median process, other sterna unmodified. Legs of 1-10 pairs of male with tibiae
distally swollen ventral at the distal end and invested with a dense field of long
simple setae which extends halfway along ventral side of tarsi. Stigmata large,
convex, elevated above surface of segment, anterior and posterior stigmata
dissimilar in shape.
Gonopods with relatively small coxa and prefemur; acropodite greatly elongated, femoral region with both medial and dorsal flanges; prostatic groove
mostly visible in mesal aspect; solenomerite not concealed by tibiotarsus, latter
bent into a loose semicircle, not reflexed or cingulate at its base, forming a narrow blade without branches or other modification.
Etymology. - The generic name is a neologism referring to the occurrence
of the type species in the Star Mountain range of western Papua, plus the conventional suffix "-soma" frequently used in generic names in this family.
Comments. - I can offer at this time no meaningful opinion on the affinities
of this taxon. The type and only known species shows a mixture of generalized
and specialized characters (in the latter category the modifications of the anterior legs and of the stigmata are especially noteworthy), and until the New
Guinea fauna of Eustrongylosomatini
becomes much better known (there are
probably numerous genera to be disclosed, and hundreds of species), any ideas
about relationships can only be speculative. In any event, Astromontosoma
is
not closely related to any of the presently-known genera.

RICHARD L. HOFFMAN

288

"":(';(~
J!.

Astromontosoma
jeekeli, sp. nov.
(Figures 7-14)
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Material. - New Guinea: Papua, Western Province, Finim tel Plateau: Upper
Bitip Cave, west chamber. Adult male, II November 1975 (B.S .E. Collection
No. FT-ll).
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Diagnosis. - With the characters of the genus.
Holotype. - Broken into several pieces, length about 23 mm, maximum
width, 2.4 mm, LJW ratio ca. 11%. Coloration after one year in spirit: head,
mandibles, collum, antennae, and dorsum of segments light brown; upper sides
of paranota, sides and venter of segments, legs, and apical antennomere white.
Head Of normal configuration.
Interantennal space relatively wide, almost
twice length of 1st antennomere; no supra-antennal convexity present. Epicranium with a pair of enlarged setae just above level of antennae and a similar
pair about halfway back to edge of collum; lower half of face rather densely
setose without setal pattern evident. Antennae long (3.8 mm) and slender, extending back to 5th segment; antennomeres 2-4 similar in size and shape, 5 and
6 a little longer and each prominently expanded distally on the outer side, 6
with a prominent sensory organ, the field of sensory hairs withdrawn into a
nearly circular, sharp-edged cavity; 7th article about twice as long as broad,
distinctly convex on its outer side. Four tiny apical sensory cones.
Collum slightly narrower than width of head across mandibles; almost uniformly oval in outline, surface smooth and polished, with 3-3 enlarged setae
just behind anterior edge, and a somewhat smaller seta placed marginally at
lateral end of collum (perhaps part of the same series); 3-3 setae in a transverse
row just behind midlength of collum.
Trunk segments with well-developed paranota, set high on sides and nearly
horizontal, giving appearance of the Orthomorpha body form. Para nota of
segment 2 (Fig. 7) larger than the others, projecting forward under end of collum and there produced into a prominent outward and downward projecting
acute lobe, posterior corner also acutely produced. Segments 3-18 generally
similar in form (Figs. 8,9), transverse sulcus of metazona well-defined, extending almost to peritremata; 2-2 macrosetae located just in front of sulcus, no
other setae evident; prozona moderately telescoped, paranota not overlapping
except on posteriormost segments. Stricture shallow but well-defined, prominently costulate. Pore formula normal; pores opening at anterior end of a distinct lateral depression of the peritreme and not visible in dorsal aspect, ventral
surface of peritremata concave below and behind level of pore, lower edge of
the depression thus distinctly carinate. Lateral edge of para nota normally with
three fairly distinct denticulations.
Last segment of normal shape (Fig. 10), subconical, surface smooth, dorsally
with four basal and distal macrosetae, apex abruptly smaller and slightly decurved apical setal whorl, the four terminal setae visible in ventral aspect;
paraprocts without particulars, hypoproct bluntly truncate, without median
projection and without distinct setiferous tubercules.
Sterna glabrous, about as wide as length of prefemur, produced into small
knobs at base of coxae, otherwise unmodified. Legs and slender, coxae and
prefemora somewhat incrassate, the more distal podomeres distinctly thinner,
sparsely setose except for tibiae and tarsi; tarsal claw long, nearly straight;
length ratio: 3>6>5>2>4>
I. Legs of segments 2-8 (= I st-lOth pairs) of the
form shown in Figure 12, tibiae swollen distally on the ventral side and there
densely setose, similar setation extending along basal half of tarsi.
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Sides of segments smooth and unmodified except for poorly defined pleurosternal "ridges" visible back as far as 8th or 9th segment. Stigmata large and
prominent, elevated above level of segment and microgranular in texture, the
anterior subpyriform, the posterior nearly circular in outline.
Sternum of 5th segment with a high, narrow, distally truncate median process (Fig. II) between anterior pair of legs. Other anterior sterna unmodified.
G onopod aperture without raised rim, only the anterior margin projecting
slightly medially. Gonopods extending over sternum of 6th segment, of the
form shown in Figs. 13 and 14. Coxae relatively small and short, with a few
setae on the dorsolateral surface, sternal apodeme short. Prefemur small, subovoid in shape, densely setose, separated from remainder of telopodite by a
distinct constriction. Femoral region elongate, with a large laminate median
flange (mO located dorsal to course of prostatic groove, and a dorsal flange (dO
facing the coxa. Solenomerite arising from median side of telopodite, not
enveloped by tibiotarsus, the prostatic groove visible for most of its length. No
postfemoral region set off. Tibiotarsal blade curved through a half circle and
slightly twisted near its base, neither cingulate nor reflexed at base.
Etymology. - This interesting species is named in honor of my friend, and
outstanding diplopodologist,
C. A. W. Jeekel.

Selminosoma,

gen. nov.

Type species. - S. chapmani, sp. nov.
Diagnosis. - A eustrongylosomatine
genus in which (in the type species)
the body is extremely long and slender (L fW ratio 7-90/0),apparently colorless,
legs and antennae long and slender (more than twice maximum body diameter).
Paranota reduced to low ridges, set off by grooves only at distal third of length,
ozopores located at extreme posterior end of paranota. Metaterga with transverse sulcus on segments 5-19; anterior segments with two transverse series of
about 4-4 setae, beyond midbody a third row of about 8-8 setae appears on
posterior edge of metaterga. Head of normal configuration, two pairs of epicranial setae, lower part of face densely invested with setae of variable length.
A pex of epi proct with two acute projecting paramedian t ubercules. P odosterna
divided into anterior and posterior halves by unusually deep transverse groove
between coxae. Legs long and slender, unmodified in males, wothout ventral
brushes or hairpads. Stigmata large, prominent, projecting outward as finely
granular rounded cones, the anterior slightly the larger, both set in a distinct
rounded rim. Sternum of 5th segment with a small median triangular lobe
betwee anterior pair of legs. Other sterna unmodified.
Gonopods with relatively small coxa and prefemur; femoral region with ventromedian flange which conceals course of prostatic groove; no demarcation
between regions of the acropodite; tibiotarsal region strongly reflexed proximad at its base; solenomerite exposed for its entire length; apex of tibiotarsus
curved laterad, ending in two prominent lobes of the lamina medialis; lamina
lateralis small.
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Etymology. - The generic name is a neologism derived from the Selminum
Tern cave system and the conventional suffix "-osoma."

Selminosoma chapmani, sp. nov.
(Figures 15-22)
Material. - New Guinea: Papua, Western Province: Finim tel Plateau, cave
Selminum Tern, 0 holotype, 3 oand 3 SJparatypes, 15 November 1975; numerous 0 and SJparatypes, 18 November 1975; I 0 and I Cj? para types, 19 N ovember 1975.
Diagnosis. - With the characters of the genus.
Holotype. - Adult male, length ca. 22.5 mm, maximum body diameter,
1.5 mm, LjW ratio, ca. 7%. Body appearing extremely slender and moniliform,
of nearly equal width except at segments 2-4 which are slightly narrower than
5-18.
Coloration almost uniformly very pale testaceous, legs and antennae white,
entire animal probably pure white when alive.
Head without spedal modification; epicranial suture weakly defined, antennae set just below middle of head and separated by a space about equal to diameter of a socket; face nearly flat, genae not notably convex and not margined
laterally. Two pairs of paramedian epicranial setae and the interantennal pair
apparently displaced dorsad almost to level of lower epicranials; remainder of
facial setae not detectable because of profuse setation.
Antennae long (ca. 3.5 mm) and slender, extending back nearly to base of
5th body segment; articles 2-6 virtually identical in size and shape, each very
slightly clavate distally, 6th a little shorter and thicker than the others, with
prominent suboval sensory pit on outer end; 7th cylindrical and much longer
than usual, nearly half the length of 6th, with four minute sensory cones. All
articles destad to I st with abundant long erect slender setae.
Collum without particulars, transverse, the posterior edge nearly straight,
lateral ends broadly rounded, anterior edge generally subarcuate, without
evident margination. Surface smooth and polished, with a row of 4-4 setae
near anterior edge, and about 4-4 across mid length.
Second segment with relatively conspicuous paranota, continuing slope of
dorsum and thus directed virtually straight ventrad, subtending ends of collum.
Subsequent segments long with reference to width and only very slightly telescoped, prozona and metazona of nearly equal diamter, separated by a broad,
shallow constriction (Fig. 15), surface of prozona with microscopic isodiametric mesh, surface of metazona smooth and polished; stricture fairly wide and
differing from adjoining surfaces in texture, being densely smooth and polished,
ivory-like, with a transverse series of fairly large punctures. Metaterga of segments 5-19 with vaguely defined transverse sulcus, with two transverse series of
about 4-4 setae back to midbody, whence a third row of shorter and more
numerous (ca. 8-8) appears along caudal edge of segment. Paranota small and
poorly defined except as posteriormost third where set off above and below by
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grooves, ozopores located at extreme posterior end of paranota where subtended by a prominent seta (Fig. 15). On segment 19, paranota are essentially
absent, and pores open directly from lateral surface of metazona (Fig. 17).
Epiproct relatively broad basally, becoming truncate apically, projecting
well beyond paraprocts (Fig. 17), with slightly decurved spiniform paramedian
terminal tubercules, the four apical setae arising between them. Paraprocts
smooth and polished. Hypoproct large, flat, semicircular in outline, paramedian setae not set on tubercules, removed slightly in from edge .
. Podosterna
unusual, each completely divided by the transverse groove
between the coxae which is deeper than the longitudinal median depression;
sterna only about as wide as length of coxae, sparsely setose. Legs (Fig. 19)
long and slender, but not becoming longer on posteriormost segments, 3d and
6th podomeres the longest, about equal to each other and twice as long as 2nd,
4th, and 5th; total length of midbody leg ca. 3.3 mm, thus more than twice
body diameter. Tarsal claw long, slender, nearly straight. Podomeres distad to
coxa with numerous long erect setae, similar to those of antennae.
Sides of segments smooth and unmodified, pleurosternal carinae visible only
on 2nd and 3rd segments, relatively large and cristate on 2nd, very poorly
defined on 3rd. Stigmata large and conspicuous, each subhemispherical
and
set in a distinct circular rim, microgranular in texture and contrasting sharply
with adjacent segmental surface; anterior somewhat the larger and located on
dorsal coxal condyle, posterior smaller and placed slightly in front of condyle.
Anterior legs without modifications, tarsi with somewhat more profuse ventral setation, but no suggestion of subtarsal brush or pad developed on any
legs. Sternum of segment 5 with a small triangular laminate median process
between anterior legpair (Fig. 18), other sterna unmodified.
Gonopods (Figs. 20-22) of the general eustrongylosomatoid
type, coxae of
moderate length and with a field of small setae on dorsal side; base of telopodite
with prominent flange originating on medial surface ventrad to course of prostatic groove which it largely conceals (Fig. 22), solenomerite mostly free and
applied against surface of tibiotarsus, latter short, with two large apical lobes,
curved laterad, strongly reflexed proximad at its base. A small acute postfemoral projection adjacent to the point of flexure. Distal lobes apparently
modified from lamina medialis; lamina laterr ..~(if correctly identified) reduced
to a small short flange visible on dorsal side (Fig. 21, LL).
Paratype. - Adult female, agreeing very closely in structure with male except
in terms of body proportions as usual, length 20 mm, maximum width 1.8 mm,
LjW ratio 9%.
Sterna somewhat wider than in male, broader than length of a coxa. Pleurosternal carinae evident on segment 4 as well as 3.
Remarks. - I believe it is safe to assume that in this species we have a true
troglobite. The uniformly decolorized body of all specimens, and greater development of long setae on legs and antennae suggest modification for cave life.
Futhermore, this is the only species which was taken in large numbers in any of
the Papuan caves, the others being found as individuals or very small series and
thus probably trogloxenes. Obviously, a better knowledge of the adjacent epi-
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gaean milliped fauna of the central Papuan mountains will facilitate more
accurate inferences of this sort.
In general, however, S. chapmani is notable for its want of any particularly
specialized features such as were mentioned for Astromontosoma
jeekeli.
Some notes on the biology of this species have recently been published by its
collector (Chapman in Brook, 1976), indicating not only adaptation to cave life,
but even more astonishing, a remarkable toleration of immersion in water. M r.
Chapman's observations amply warrant quotation. In discussing the fauna of
Selminum Tern, he writes (op. cit, p. 194):
"Further downstream is a small side passage with a damp but deeply cracked
mud floor. Two remarkably interesting troglobites inhabit this side passage
and the main flood-liable passage from which it leads. One is a long-legged,
white and eyeless millipede; and the other is an eyeless harpaline carabid beetle.
"This millipede .. is by far the commonest and most ubiquitous troglobite in
Selminum Tern. It is found only where the humidity approaches saturation,
and usually close to water. The Bone Wells passage was visited only hours after
a serious flood had passed through, and at this time millipedes could be seen
emerging from cracks in the mud where they had taken refuge from the flood.
Others had already emerged from their refuges and had moved onto the freshly
deposited mud. The tolerance of the species to total immersion in water is remarkable. In another part of Selminum Tern, considerable numbers of millipedes of this, and a smaller species, were observed on the floor of a large, shallow pool, while other individuals of both species were walking on the surface
film. The pool was fed by a small trickle, and had a dark brown floor which
was in contrast to the surrounding pale, grey-brown silt of the cave floor. I t is
possible that micro-flora on the pool bottom were providing an energy-rich
food source for the millipedes in an otherwise energy-poor environment."
To the best of my knowledge this is the first published record of any polydesmoid preferentially entering the water, although an unpublished observation made in central Tennessee, U.S.A., establishes the same behavior for
Oxidus gracilis (Koch), also a member of the family Paradoxosomatidae.
Possibly the somewhat divergent structure and texture of the stigmata, noted
in the foregoing description, contribute to a hydrophobic condition preventing
entry of water into the tracheal system.
Nothrosoma
Nothrosoma Attems, 1929, Rev. zool. bot. Afr., vol. 17, p. 277. Type species,
Orthomorpha acuta Attems, 1914, by original designation and monotypy.
Nothrosoma: Jeekel, 1967, Tijdsch. Ent., vol. 110, p. 366.
This name is adopted only as an expedient frame of reference for an unsatisfactory taxonomic situation.
There exist in the known Papuan fauna of paradoxosomatids
two species in
which the paranota are unusually well-developed and in their width and acuity
strikingly resemble the condition common to Orthomorpha
and some other
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genera of mainland Asia. Nonetheless on the basis of gonopod structure J eekel
perceived these species to belong to the Eustrongylosomatini.
The first of these animals to be made known was found at H ughibagu and
Moroka, New Guinea, and described as Strongylosoma
loriae by Silvestri in
1895, although owing to the brevity of the description loriae was effectually a
nomen dubium until 1967 when Jeekel redescribed the type materia!. In 1914
A ttems published the name Orthomorpha
acuta for material from Mosso,
northern New Guinea, and in 1929 he set up the new monotypic genus Nothrosoma for this species. I n his 1967 paper on the Silvestrian species, J eekel referred S. loriae to Nothrosoma, pointing out the similarities with N. acutum in
shape of the paranota and general form of the gonopods. The two are quite
dissimilar in size, however, and in some characters of the male sex. Aside from
those mentioned by J eekel, I note that in acutum the solenomerite appears to
be largely exposed, but enveloped by the tibiotarsus in loriae. Moreover,
A ttems says" ... kurz, massig breit, hinten gerade abgestutzt" regarding the
epiproCt of acutum, whereas in loriae it is long and provided with two acute
paramedian spines; and " ... ungefiihr trapezisch" for the hypoproct of acutum,
which Jeekel's drawing shows to have two large paramedian tubercules in
loriae.
It is clear, that if these species are indeed congeneric, they are at opposite
ends of the generic structural spectrum.
The picture is complicated by females collected in the cave Kabim tern by
Dr. Beron. On the basis of para notal form, the species is referable to Nothrosoma, yet a number of departures in peripheral details would seem to imply generic distinction from at least N. loriae which is adequately described and figured.
Yet, until males of the new species are known, and N. acutum has been restudied c'arefully, I hesitate to establish the new generic name that seems to be
required. For the present, all three of the species mentioned are suborned
under Nothrosoma. They may be readily distinguished by the following contrasts, exclusiv'e of gonopodal differences.
Key to the species referred to Nothrosoma:
I. E piproct short, apically truncate; hypoproct subtrapezoidal,
without paramedian tubercules; body small, width less than 3.0 mm
2
- E piproct long, terminating in two prominent acute paramedian
spines;
hypoproct
with two large spiniform paramedian
projections,
the edge
between them concave; body larger, width 4 mm or more. loriae (Silvestri)
2. Body colorless (white); para nota of poriferous segments with a deep notch
near midlength, ozopores located on ventral side at some distance from lateral edge; proximal setae of paraprocts set farther apart than distal pair ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. beroni, sp. n.
- Body dark brown, almost black dorsally; para nota of poriferous segments
not prominently notched, pores located on paranotal edge " ... nach aussen
und ventral gerichtet. .. " (characters of paraproctal setae unknown)
....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. acutum (Attems)
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N othrosoma beroni, sp. n.
(Figures 23-28)

---

Material. - New Guinea: Papua, Western Province, Finim tel Plateau: cave
Selminum Tern. Three adult females, 18 November 1975 (B.S.E. Collection
No. ST-6).
Diagnosis. - Easily distinguished from the two known Papuan species
having a similar habitus by the characters cited in the foregoing key: deep
lateral paranotal notches, ventrally displaced ozopores, and wider placement
of the proximal paraproctal setae.
H olotype. - Adult female, broken into three parts, approximate
length
19.5 mm, maximum width, 2.6 mm, L/W ratio ca. 13%. Coloration poorly
developed, most segments pale testaceous, with edges of paranota, legs, and
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antennae white (it is uncertain if the specimen is only teneral or the reduced
pigmentation is due to cave adaptation).
Head of normal configuration, less convex than in Eustrongylosoma, interantennal space about equal to diameter of a socket; genae not margined, edge
forming a distinct offset over lateral end of labrum. Two paramedian pairs of
epicranial setae, one pair of interantennals, other facial setae dense and irregular, but about 5-5 enlarged clypeal and 5-5 labral setae evident. Antennae (Fig.
24) long and slender, extending back to 5th segment, articles 2-5 general similar
in size and shape, 6th shorter and thicker, 7th cylindrical, subfusiform, narrowed at base and apex, 6th with prominent rounded~oval sensory pit at outer end.
Length values 3>2>4>5
6>7> I. Gnathochilarium
(Fig. 23) with prominent
median carina on mentum; distal third of stipes lobed strongly laterad and
setose.
Collum (Fig. 25) unusual in shape, lateral ends set off, interrupting slope of
median region, nearly horizontal, with oblique lateral edges and acute posterior corner; surface of collum smooth and polished; four paramedian setae
near anterior edge.
Body segments 5-17 generally similar in size and form, prozona and metazona about equal in size, separated by a large deep constriction, segments only
slightly telescoped (only about one-third of prozona are concealed), the body
thus appearing "loose jointed" with widely separated paranota. Latter large,
elevated above the horizontal. Segments 5-18 with transverse metatergal sulcus,
the surface smooth and polished, with I-I paramedian setae in front of the
sulcus. Segments 2-4 slightly smaller and narrower than those following. Stricture with sharp-edged anterior margin, very feebly costulate.
Paranota of segment 2 (Fig. 25) with prominent deep notch in lateral margin,
setting off anterior corner as acute lobe; segments 3 and 4 with slender, acute
caudally-directed
paranota. Paranota of poriferous segments with prominent
indentation of lateral margin (Fig. 26), the ozopores displaced onto ventral
surface about halfway from edge to base (Fig. 27), opening on posterior side of
a slight convexity. Paranota increasingly produced on posterior segments, the
apices blunt, slightly incurved; on segments 15 and 16 the produced region of
paranota about equal to length of metaterga at median line.
E piproct (Fig. 28) without special modification, subconical, the end truncate
and slightly deflected ventral, the apical four setae thus directed ventrally, paramedian apical tubercules not enlarged. Paraprocts' with raised mesal edges, the
two proximal setae placed somewhat further from the median rim than the distal pair. Hypoproct large, smooth, flat, subtrapezoidal,
paramedian setae not
located on marginal tubercules.
Metazona with slightly elevated podosterna, sparsely setose, with broad
median longitudinal
depression and shorter, more pronounced
transverse
groove between coxae on each side. Legs long and slender, distal half of femora
visible from above beyond level of paranotal edges. Relative lengths of podomeres: 3>6>2>4 = 5> I; third about twice length of second, third and sixth almost of equal length, second subfusiform, third, fourth, and fifth apically a
little clavate. Tarsal claw long and slender.
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Sides of metazona unmodified, no pleurosternal carinae evident on any segments. Stigmata similar in size, anterior a little more convex distad to its opening, posterior nearly flat, both raised above level of segment. Both stigmata
located adjacent to dorsal coxal condyle, subpyriform in shape, with the narrow end directed anteriad and ventrad.
Aschistodesmini
A schist odes mini J eekel, 1968, P aradoxosomatidae,

p. 33.

Diagnosis: "Paradoxosomatidae
in which the femur of the first pair of legs of
the male is provided with a ventral glandular process or tubercule. Gonopod
coxa elongate, slender, in rest considerably protruding from the gonopod aperture. Acropodite of gonopods lacking chitinous demarcations between femur,
postfemur and tibiotarsus.
Solenomerite
short, finely acuminate,
neither
sheathed nor applied to the tibiotarsus." (J eekel, op. cit.)
Components: Aschistodesmus Pocock, 1898; Dendrogonopus Jeekel, 1964.
Distribution: Papuan region, from Halmahera to the Solomon Islands.
Aschistodesmus

Aschistodesmus Pocock, 1898, in Willey: Zool. Results ... & c, pt. I, p. 69.
Type species, A. maculifer Pocock, by original designation and monotypy.
Solomonosoma Chamberlin, 1920, Bull. Mus. Compo Zool., vol. 64, p. 122.
Type species, S. manni Chamberlin, by original designation.
Xenosoma Chamberlin, 1945, Amer. Mus. Nov., no. 1282, p. 15. Type species,
X. atyches Chamberlin, by original designation.
Aschistodesmus: J eekel, 1964, Nova Guinea, Zool., vol. 29, p. 107; 1968, Paradoxosomatidae,

p. 34.

This rather distinctive genus is fairly widespread in the Papuan region, extending from Halmahera to the Solomons. In 1968, Dr. J eekel referred 16 names to
the group, without judgements on their validity although it seems likely that
several of the species published by Chamberlin and Attems will be found to be
junior synonyms. Six species appear to .occur on New Guinea, certainly only a
small fraction of the actual fauna of this genus. The British Speleological Expedition obtained a small series of females and immatures of an Aschistodesmus
which is almost certainly undescribed, but ignorance of the male characters
forbids the publication of a name for it.

Aschistodesmus sp.
Material. - New Guinea: Papua, Western Province; cave Ok Kabim Tern,
near the village Assitubip, immatures, October 15,1975; also cave Feram Tern,
low passage at stream level, 2<;?C(, without date.
The larger adult female measures about 30 mm in length and 3.8 mm in maxi-
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mum width, placing this species amongst the largest known in the genus. The
metaterga are uniformly light chocolate brown with edges of the paranota
whitish. Each metatergum has a transverse row of 2-2 ~etae just behind the
stricture, and 3-3 adjacent to the posterior edge. The transverse sulcus is welldefined, as well as a median longitudinal suture.
Specimens with 18 segments or less have two distinct marginal denticles on
the paranota, in those with 19 or 20 segments the lateral margins are completely
smooth. Paranota of the adults are appreciably more produced caudally than
as shown by J eekel (1967) for A. albipes (Silvestri), and the epiproct is considerably narrower apically.
Family Doratodesmidae

Cook, 1896

Doratodesmidae
Cook, 1896, Brandtia, no. 2, p. 7.
Oniscodesmidae (in part) Attems, 1914, Arch. Naturgesch., vol. 80, Abt. A,
no. 4, p. 179; 1940, Das Tierreich, lief. 70, p. 337.
Doratodesmidae
Hoffman, 1977, Pacific Insects, vol. 17, p. 248; 1977, Rev.
suisse Zool., vol. 84, p. 705.
The first known representative of this Asiatic-Indonesian
family was described
as Doratonotus armatus by Pocock in 1894. Two years later, O. F. Cook (1896:
7,27) proposed the new name Doratodesmus (Doratonotus being preoccupied),
briefly described two new species, and set up the new family Doratodesmidae
for this single genus, without a word of comment on its affinities with other
polydesmoid groups. Sinclair (1902) added a new species to "Doratonotus"
from caves in the Malay peninsula.
In 1914, Graf Attems placed DoralOdesmus in the family Oniscodesmidae, a
melange of small tropical millipeds having the ability to roll into a ball. Admittedly this was a measure of expediency, Attems noting that the gonopod structure was virtually unknown for most of the referred genera. Subsequently a
variety of Asiatic genera were added to this family. In 1945 Chamberlin described the taxa Hoplitesmus and Pauroplus from Sumatra, Verhoeff (1939)
Kylindogasier from Japan, Miyosi (1956) Eucondylodesmus
from Japan, and
finally Murakami (1966) Dimorphodesmus
also from Japan.
J eekel (1955) pointed out that H oplitesmus is a synonym of Doratodesmus.
The present author has dealt with this group in two papers appearing in 1977,
the first containing the description of the new genus Ascetophacus from the
Malay peninsula and some arguments for revival of Doratodesmidae
as a
valid family. The second added another species of Ascetophacus, and set up the
new generic name Cetastelachys for Doratono/us cavernicola of Sinclair.
Up to the present time, then, the Doratodesmidae
appears to be a family endemic to southeast Asia (Malaya to Japan, south to Sumatra and Java), generally closely related to the Polydesmidae and Cryptodesmidae
as evidenced by
the structure of the gonopod coxae and the sternal opening which contains
them. The following genera have been established:
Doratodesmus
Cook, 1896 (syn. Doratonotus Pocock, 1894, Hoplitesmus
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Chamberlin, 1945). Four or five species, Java and Sumatra.
Eutrichodesmus
Silvestri, 1910. One species, Vietnam.
Pauroplus Chamberlin, 1945. One species, Sumatra.
Eucondylodesmus
Miyosi, 1956. One species, Japan.
Dimorphodesmus
Murakami, 1966. One species, Japan.
Ascetophacus Hoffman, 1977a. Two species, Malaya.
Cerastelachys Hoffman, 1977b. One species, Malaya.
It was accordingly of great interest to discover that the British Speleological
Expedition obtained two additional genera of the group in the Finim Tel caves.
This is really a large range extension, and brings the family eastward across
Wallace's Line into a quite'different
zoogeographic region. The utter remoteness of the locality precludes any possibility of accidental introduction of the
species from somewhere else, a possibility much more likely for the Japanese
forms. Presumably additional doratodesmids
can be expected from western
New Guinea and the islands between it and Java, as the result of careful soil
sampling.
Although quite a lot of structural diversity is manifested amongst the seven
genera previously known, and the two new ones proposed herin, it is not feasible at the present time to essay their organization into tribes or subfamilies.
Such an undertaking must be based largely upon a detailed study of the male
genitalia, and in any event, would almost certainly prove to be highly premature if attempted at the present. It may be noted in passing that the largest
species, and those having prominent middorsal segmental projections, are
confined to Java, Sumatra, and Malaya. Species known from more peripheral
localities are much smaller and devoid of dramatic ornamentation.
The two species taken in the Se1minum Tern system are similar in body form
and conservatively might be placed in the same genus. Consistency with the
criteria applied in other diplopod groups, however, requires that the observed
differences in at least gonopod structure be reflected by separate generic standing for the two species.
Scolopopyge,

gen. nov.

Type species. - S. pholeter, sp. nov.
Diagnosis. - A genus of Doratodesmidae
in which the adult male has only
18 segments. Epicranium broadly expanded laterally in front of mandibular
bases, forming a conspicuous shallow antenna I concavity. Genae strongly convex, tuberculate, with a broad flat lateral flange. Labrum and c1ypeus conjointly elevated, smooth and polished. Antennae separated by a distance about
equal to half the length of 1st antennomere.
Metaterga with two transverse
rows of 7-7 elongate rectangular or ovoid raised areas, the surface of which is
finely and densely invested by minute sphaerical granules. No median dorsal
processes formed. Pores on segments 5, 7, 9,10,12,13,15,16,17,
opening flat
on surface of paranota near posterior end. Tip of epiproct bluntly truncate, the
four apical setae subtended by a small but sharp and distinct median spine.
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Legs unmodified, tarsi however much more slender than other podomeres,
coxae in contact medially. Coxae of 2nd pair of legs of male produced distally
into a slender conical setose process.
Gonopods large, coxae mostly exposed but firmly attached to edge of socket,
set somewhat obliquely; telopodite reduced in size, oriented almost transverse
to median body axis, prefemur massive, setose, without processes, acropodite
consisting of a thin acuminate medially-directed
solenomerite and a slightly
larger laminate tibiotarsal blade; prostatic groove follows a course almost 3600
around lateral side of telopodite to gain entry onto ventral surface of solenome rite.
Etymology. - The generic name is a neologism composed of the Greek
elements Scolopos (thorn) and -pygos (tail).

Scolopopyge pholeter, sp. nov.
(Figures 29-35)
Material. - New Guinea: Papua, Western Province: Finim Tel plateau, Bitip
Cave, Upper West Chamberlin, oholotype, 9paratype, 3 immature
9 with
17 segments, I immature 0 with 18 segments, II November 1975.
Diagnosis. - With the characters of the genus.
H olotype. - Adult male with 18 segments, originally tightly enrolled and
necessarily broken into pieces for study, original length about 8.5 mm, maximum width 1.6 mm.
Coloration apparently affected by preservation, in general light to medium
brown dorsally, the transverse tergal fields darker; antennae and legs white;
sides of body, head, and terminal segment light brown to testaceous. Prozona
with a large white median spot and a somewhat smaller light oval spot on each
side and slightly behind the median, the three joined by a transverse light band
in the stricture on some segments.
Head singular in form (Fig. 29), generally polydesmid in the ventral prolongation of the labrum, this and clypeus together elevated, smooth and polished,
contrasting sharply with remainder of head which is densely granular overall;
genae strongly convex medially and tuberculate, with a broad, flat, lateral lobe;
antennal sockets set close, width of isthmus about half length of 1st antennomere; epicranium broadened laterally and depressed behind antennae, forming
together with lateral edge of genae and anterior flattened surface of mandible
a prominent antenna! concavity; a small but distinct lobe above each antenna I
socket, continued distolaterally as the dorsal edge of the antenna I depression.
Antennae short and massive, of the form shown in Fig. 29, 6th article with
large oval sensory pit: four minute sensory cones on the cylindrical 7th article.
Collum not as wide as head, transversely oval, the ends a little acuminate,
entire perimeter ornamented
with densely placed irregular tubercules and
clusters of tubercules, a median depression with sub ovoid flattened area on
each side, these spaces with small clusters of three to six small tubercules, tendingto form short longitudinal ridges.

302

RICHARD L. HOFFMAN

Second segment (Fig. 30) with paranota enlarged, flabellate, the ends broadly rounded, upper surface tuberculate, paranotal base with four irregular elevated areas subtending two transverse rows of 7-7 elongate rectangular congruent raised areas, these densely covered with minute sphaerogranulae.
Segments 3-17 generally similar in form, meta zona greater in diameter than
prozona, stricture broad and shallow, anterior edge sharp across midventrum,
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thence reduced to a faint line curving forward on prozona running dorsad
nearly up mid length of that subsegment. Metaterga with usually 7-7 subrectangular or elongate-oval raised flattened areas in two transverse series, a single
elongated area along base of paranota; latter small, directed nearly ventrad,
anterior and posterior corners rounded, anterior projecting forward over stricture on most segments, posterior projecting caudally on segments 16 and 17;
posterior edge of paranota with a subtriangular area. Raised areas generally
smaller and irregularly arranged on segment 17. Ozopores on segments 5,7,9,
10, 12, 13, 15, 16, and 17, large and conspicuous, located near the base of the
subtriangular para notal area.
E pi proct large, with three transverse series of raised areas (Fig. 31), a bout
3-3 in the basal row, 2-2 in the second, indistinct and irregular in the third;
apex of epiproct blunt, short, considerably surpassing level of paraprocts, its
ventral median edge prolonged into a short, straight, acute projection subtending the four apical setae. Paraprocts convex laterally but forming a flat
'surface at their mesal contact, proximal ends projecting basad over caudal
edge of 17th segment. Hypoproct large, trapezoidal, the end truncate, paramedian tubercules inconspicuous.
Sterna flat, continuous with inner ends of pleuroterga, latter lobed laterad to
each coxal socket; legs set close together, the coxae in contact on all segments,
with a small median sternal projection at the base forming the median condyle.
Stigmata small, circular, flush with sternal surface, unmodified, placed slightly
anterior to outer end of coxal sockets. Legs moderately long and slender, normally not visible beyond decurved ends of paranota but tarsi would be visible
from above if extended laterad, podomeres of the form shown in Figure 32,
tarsi notably long and slender. Anterior legs and sterna unmodified. Sternum
of 2nd
pair'
of
legs
fused
to
pleuroterga
of 3rd
segment,
coxa'e of these legs produced distally into long conical, apically setose processes. Caudal edge of 3rd segment produced into subtriangular lobe on each side
of sternum.
Gonopod opening large, ovoid, inner riill of posterior edge expanded inward
forming a transverse flange supporting distal ends of gonocoxae; latter large
and massive, broadly in contact medially, set oblique in the aperture (Fig. 33).
Telopodites relatively small and oriented almost transverse to median body
axis, 'prefemora massive, in contact medially, densely setose. Acropodite region
reduced to a slender acuminate, simple solenomerite blade and a similar, somewhat longer distally directed tibiotarsal remnant with a small triangular lobe
on its lateral side at base. Prostatic groove (Fig. 35) curved almost 3600 laterad
around bas'e of acropodite, running out on ventral side of solenomerite.
Paratype. - Adult <;?, 1.7 mm in width 19 segments. Body brownish, the
anteriormost segments dark, shading to almost testaceous at the posterior end,
without trace of median prozonal spots (perhaps decolored). Agreeing very
closely with male in external characters.
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Selminarchus,

gen. nov.

Type species. - S. hispidus, sp. n.
Diagnosis. - A genus of doratodesmid
millipeds agreeing very closely in
most external features with Sc%popyge,
with the following points of difference noted: adults of both sexes with 18 segments (females of S. pho/erer with 19);
head not modified, epicranium not broadened laterally in front of mandibular
bases and beyond ends of genae to form an antenna I cavity; surface of body
segments not microgranular, but invested with a dense covering of fine, short,
microsetae; diameter of metazona only a little greater than that of prozona;
areas of metaterga only slightly elevated, more irregular in arrangement with
often three rows present; epiproct shorter, without ventromedian spine.
Gonopods similar to those of Sc%popyge
in form of coxae, but telopodite
simpler in form: prefemur merging gradually and imperceptably into a relatively short simple laminate acropodite, its end curved slightly ventromediad;
prostatic groove without torsion, remaining on dorsal side of gonopod to tip
of acropodite.
Etymology. - The name of this genus is a fanciful neologism composed of
the collection site and the Greek noun "arc'hos" (ruler), in reference to the size
of the type species.

Selminarchus hispidus, sp. nov.
(Figures 36-38)
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Material. - New Guinea: Papua, Western Province, Finim Tel plateau, cave
Selminum Tern. <3 holotype, 2 <3 and 2 S? paratypes, 3 immature specimens,
18 November 1975.
Diagnosis. - With the characters of the genus.
H oIotype. - Adult male, length ca. 5.5 mm, width 0.8 mm, body with 18
segments.
Color uniformly pale testaceous, probably white in life. General form of
body about as described for S. pholeter, but metazona only slightly greater in
diameter than prozona, the paranota thus somewhat more widely separated.
Metetergal areas only slightly elevated, their surface densely hispidulous, without granulation.
Form of collum and anteriormost
segments as shown in
Figure 36; paranotal lobe of 2nd segment without the conspicuous raised areas
of S. pholeter, as shown in Figure 30.
Paranota of the form shown in Figure 37, pores with the same distribution
and same location as in S. pholeter, but anterior corners much more prominently produced forward, and lobe of the posterior edge more strongly set off
and more produced. Anterior half of lateral margin of paranota nearly straight,
directed obliquely dorsomediad.
Gonopod structure differing from that of S. pholeter in that the prostatic
groove does not curve 3600 around the telopodite but remains entirely on the
dorsal side entirely to the apex of the short, simple, laminate, apically recurved
telopodite (Fig. 38).
Paratype. - Adult
with 18 segments, agreeing closely with male in size
and external details of body form.

«,

Family Position

Uncertain

Two specimens of a small polydesmid cannot be referred with confidence to
any of the currently recognized families. The species belongs in, or near, the
genus Opisthoporodesmus
which has been placed in the Polydesmidae
by
A ttems (1940); in my view, however, the fonn of the gonopod coxa precludes
this position and a re-evaluation based on the study of fresh male material is
indicated.
?O pisthoporodesmus
Opisthoporodesmus
Silvestri, 1899, Termesz.
species, O. obtectus Silvestri, by monotypy.
Opisthoporodesmus?

Fuzetek,

vol. 22, p. 206. Type

sp.

Material. - New Guinea: Papua, Western Province: Finim Tel plateau, Upper
Bitip Cave, I adult female, I immature, II November 1975.
Remarks. - Although several species of this genus have been described
from New Guinea, most are known only from females. In view of the poverty
of the existing descriptions females cannot be distinguished or for that matter
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even referred to Opisthoporodesmus with confidence. Nothing whatever would
be gained by the proposal of a formal name for the Bitip Cave species; I do not
even necessarily mean to imply that I feel that the generic name here used is
correct, and the collection of males is much to be desired.

SUMMARY
Eight species of polydesmoid millipeds are described from the caves of the extreme northwestern corner of Papua New Guinea. Four new genera are named:
in Paradoxosomatidae,
Selminosoma, type S. chapmani; Astromontosoma.
type A. jeekeli; in Doratodesmidae,
Scolopopyge, type S. pholeter; Selminarchus. type S. hispidus. Two additional new species are referred to established
genera: Eustrongylosoma exiguum and Nothrosoma beroni, the latter, however, (known only from females) is probably referable to a new genus.
Selminosoma chapmani appears both from its structure and biology to be a
true troglobite, the first such species known in the Paradoxosomatidae.
The
two doratodesmid
species extend the known range of this family eastward
across Wallaee's Line from west Java.

RESUME
H uit especes de mille-pattes polydesmoYdes des grottes de l'extreme nord-ouest
de la corne de la N ouvelle-Guinee (Papouasie) sont decrites. Quatre nouveaux
genres sont nommes: chez les Paradoxosomatidae,
Selminosoma. type S.
chapmani; Astromontosoma.
type A. jeekeli; chez les Doratodesmidae,
Scolopopyge, type S. pholeter; Selminarchus. type S. hispidus. Deux nouvelles
especes supplementaires sont rattachees aux genres deja etablis: Eustrongylosoma exiguum et Nothrosoma beroni, cette derniere cependant (connue seulement a partir de feme lies) est probablement a rattacher a un nouveau genre.
Selminosoma chapmani appara'it etre un vrai troglobie, a la fois par sa
structure et par sa biologie; une telle espece est la premiere connue chez les
Paradoxosomatidae.
Les deux especes de Doratodesmides
etendent vers l'est
la zone de repartition connue pour cette famille, depuis I'ouest deJ avajusqu'audela de la Ligne de Wallace.
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The Tegumental Glands of a Troglobitic Crustacean
by
L. JUBERTHIE-JUPEAU

and Y. CROUAU*

INTRODUCTION
An attempt of a complete study of antennae of a Crustacea Mysidacea Antromysis juberthiei Bacesco et Orghidan has been undertaken and leads us to investigate the tegumental glands located in these appendages. Similar glands
are probably present in other parts of the animal, both in males and females;
as we have been able to see after the ecdysis, canals very similar to those present
in the glands of the antennae remain attached to the old cuticle in different
parts of the body such as abdomen, telson and uropodes.
As far as Mysidacea are concerned the tegumentary glands were unknown,
only the digestive glands were described by Gelderd (I 909). In other Crustaceans many tegumental glands associated with the cuticle have been described
(Y onge 1932, Radu et al. 1942, Gorvett 1946, 1951, 1952, 1956, Patane 1955,
Maccagno-Paulucci
1957, Fahrenbach
1961, Messner 1963, Stevenson 1964,
Park 1966, Cals et al. 1971, Pochon-Masson
et al. 1975), but only a few of them
have been studied with the electron microscope.

MATERIALS

AND METHODS

The studied Mysidacea belongs to a troglobitic species Antromysis juberthiei
Bacesco and Orthidan. The animals collected in Cuba (Pinos Island) by C.
Juberthie and N. Vi"na in 1974 were bred in the laboratory; the antennulae were
removed from Mysidacea collected in C period; the exopodites were fixed in
2.9% glutaraldehyde in 0.15 M Millonig buffer and post-fixed in 1% OS04 in
the same buffer. Sections were cut with a diamond knife on a Reichert OMU2
ultratome and contrast was enhanced with uranyl acetate and lead citrate. Sections were examined in a Sopelem electron m~croscope operated at 50 kv.
I) Laboratoire

souterrain

du Centre National

de la Recherche

Scientifique,

0941 0 M oulis, France.
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Fig. I. Diagram of a longitudinal section in the upper part of a gland; C. canal; CC, canal cell;
Cec, extracellular cavity of the canal cell; Cei. extracellular cavity of the intermediary cell;
Ces. extracellular cavity of the secretory cell; CI. intermediary vell; CS. secretory cell;
Cu, cuticule with the hollow where the canal opens; d.z., zonular desmosome; G. Golgi
apparatus; g. secretory granules; h. hemidesmosome; m. microvilli; s. secretion in the cavity
of the canal cell; A. B. C. D, E, F, G, H. indicate the level of sections of Fig. 2.
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Fig. 2. Transverse sections
Same abbreviations

in the upper part of the gland at the A, B, C, D, E, F, G, H levels.
as Fig. I.

LOCALIZATION

OF GLANDS

IN THE ANTENNAE

The tegumental glands are located in the sympodite and in the flagellum. In the
antennulae there are about 20 glands in the exopodite. This one bears sensory
hairs of different types in the internal part with respect to the median plane of
the animal, the most conspicuous of which being the aesthetasc hairs which
display the fine structure of chemoreceptors (Juberthie-Jupeau
and Crouau
1977). In every two articles is a tegumental gland in the diametrically opposite
part of the aesthetasc. The bulky secretory part occupies almost the whole
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length of an article and the gland opens into a hollow in the cuticle, in the middle of the next article. The secretory cells are situated under the epidermal tissue, and they are in contact with the hemolymph cavity of the antennulae and
the longitudinal nervous fibers which run under the epidermis.

FINE STRUCTURE
Each gland consists of 3 cells (Fig. I, 2): one secretory cell, surrounded in its
distal part by one intermediary cell, surrounded itself by one canal cell which
ensheaths its apical part and contains the canal that opens into hollow in the
cuticle.
I - Secretory cell (Fig. 9-11). This cell lies on a thin basal membrane only
in its part in contact with the hemolymphatic cavity. This cell, pear-shaped, is
over 30M long and about 10Mwide; it exhibits in its upper part an invagination of
its plasmic membrane which forms the boundaries of an extracellular irregularly shaped cavity. This cavity in which secretory product is stored is not deep.
The nucleus in the lower part of the cell is regularly shaped, subspherical and
reaches 3 to 305Min diameter. The chromatine is scattered in relatively small
granules, principally in the central part.
The cytoplasm, which is voluminous, shows the classical cell organelles the
most conspicuous among which are the dictyosomes situated in the two lower
thirds of the cell. Each Golgi apparatus (Fig. 10) consists of a stack from 18 to
20 cisternae, the diametre of the stack and its height are about 17 000 to
20000 A o. On the forming face each dictyosome possesses clear cisternae,
associated with endoplasmic reticulum. The other cisternae are flatter than the
first ones and they are filled with a fluid content that is electron denser; in transversal sections they show constrictions leaving regular spaces between them; at
the periphery of the stack there are numerous vesicles the content of which is
more or less electron dense. On the maturing face more voluminous, irregularly
shaped vesicles, containing a granular substance, coalesce to form the secretory
granules.
The granular endoplasmic reticulum is characterized by large flat cisternae
Fig. 3. Longitudinal
section of the antennulae showing the secretory cell (CS), the intermediary
cell (CI), the canal cell (CC), with its extracellular cavity (Cec) with microvilli (m); C, sections of the canal; Cei, extracellular cavity of the intermediary cell. x 17500.
Fig. 4. Canal (c) opening

in the hollow of the cuticule (Cu). x 13000.

Fig. 5. Transverse

section

Fig. 6. Transverse

section in the extracellular

Fig. 7. Transverse
x 27500.

section in the upper part of the intermediary

Fig. 8. Longitudinal

in the upper part of the canal cell. x 27500.
cavity of the canal cell; m. microvilli.

x 27500.

cell (CI) and in the canal cell (CC)

section in the distal part of the canal cell. x 10000.
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in peripheral cytoplasm and smaller ones in the whole cell; its homogeneous
content is occasionally electron dense. Numerous free ribosomes are present.
The mitochondria are always small; they do not exceed 3M in their largest
dimension.
The secretory granules represent a considerable part of the cell volume. They
are spherical, various in size and can reach 2000 A 0 in diameter (Fig. II). They
possess an heterogeneous content which evolves from the formation of the
granule to its release in the extracellular cavity. At the beginning they exhibit
a highly organized content. Each granule is made up of a membrane containing
a fluid which is slightly electron dense and in which minute electron dense rods
are disposed in several concentric layers.
A transformation
of the granule will occur involving the disappearance of
the rods to which small scattered granules succeed; at the same time the granule membrane seems to disappear from place to place and several granules can
coalesce.
2 - Intermediary cell (Fig. 3, 7, 8). This cell rolls up and manages a cavity
that opens at both ends; it is, in fact, arranged mesaxonally. It is a rather small
and conic cell in which we can discern three parts. In the lower part the cell
ensheaths the apical part of the secretory cell. The two cells are joined by a
zonular desmosome, then a septate junction. In the middle part, the intermediary cell is narrower and its extracellular cavity which prolongs that of the
secretory cell, presents a widening in its center.
The third part, the upper one, is very narrow and penetrates the next cell; at
this level, the cytoplasm tapers towards the extracellular cavity which is occupied by the very basal pait of the canal made up of only one thin layer of electron dense material.
The nucleus is located in the lower part of the cell; it is elongated and very
electron dense. The relatively electron dense cytoplasm contains a few mitochondria a'nd free ribosomes. Numerous micro filaments are present in the middle part of the cell; I. they contribute to the junction (a desmosome) of this
mesaxonally arranged cell; 2. a zonular symmetrical desmosome joins the middle part of the intermediary cell to the secretory cell; it possesses even more
microfihlments in the intermediary cell than in the secretory cell; 3. an other
zonular desmosome links the middle part of the intermediary cell to the canal
cell and also possesses numerous microfilaments. Therefore two rings of microfilaments surround the central cavity above and under its widening.
3 - Canal cell (Fig. 3-6). It is a IS-20M long cell which wraps the intermediary

Fig. 9. Longitudinal

section in secretory

Fig. 10. Longitudinal
11600.

section showing

Fig. 11. Golgi apparatus
Fig. 12. Secretory

the extracellular

of the secretory

granules

(CS), intermediary

cavity (Ces) of the secretory

cell. x 27500.

of the secretory

(CI) and canal cell (CC). x 20000.

cell. x 32800.

cell (CS). x
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cell on almost its entire length. Its narrow upper part, enclosed in the canal cell,
is joined to the latter by a hemidesmosome.
A septate junction continues it
around the middle part of the intermediary cell.
. The canal cell is equally arranged mesaxonally with a desmosome in the
outer part of its own junction strengthened with numerous microfilaments.
Likewise, this cell shows an extracellular cavity where the canal is situated.
This cavity is very straight at the beginning and at the end of its course. Between
these two parts it enlarges, its wall shrivels into deep infoldings and microvilli
between which the canal crinkles along. A granular material is present around
the canal and in the lumen of the cavity. The canal is about 20/-l long, O.2/-l in
diameter and epicuticular in nature: it is composed of 3 layers, two external
electron dense ones and an internal electron lucent one. It joins the epicuticule
of the tegument at the bottom of the cuticular cavity. This last is a cylindrical
hollow about O.5/-l in diameter.
The canal cell widens in its basal part where the nucleus is located which is
very irregularly shaped. The cytoplasm possesses, besides classic cytoplasmic
organelles, several Golgi apparatus from which the secretion present in the
extracellular space probably rises.

DISCUSSION
The tegumental glands located in the antennulae of A ntromysis juberthiei are
present at the rate of one in every two antennular articles. Similar glands are
probably present in other parts of the body.
In the C period each of them consists of 3 cells: a secretory cell of large size,
an intermediary cell without secretory characters and a canal cell probably
secretory in nature. Some prominent morphological features must be pointed
out the canal. cell possesses an extracellular cavity with microvilli, between
which the canal meanders; the canal cell joins with the intermediary cell by
means of a desmosome and a hemidesmosome heavily provided with microfilaments; the secretory granules have an organized content before their release
in the extracellular cavity of the secretory cell.
Among the described glands in Crustacea, the tegumental glands of the antennulae of A. juberthiei may be compared to those possessing one secretory
cell. Such glands, the lobed glands, occur in the uropods and epimeres of Porcellio pictus (Radu et aI., Gorvett, Patane) and also in the basal segment of the
antennae (Radu et al.). The harpacticoid copepods have numerous glands;
among them, Diarthrodes cystoecus possesses about 82 paired and 18 unpaired
glands practivally all of which are unicellar (Fahrenbach).
The metameric
glands of the Mystacocarid Derocheilocaris remani are in the same manner,
unicellular (Pochon-Masson
et al.). Most other glands in Crustaceans exhibit a
c1uste'r of secretory cells, but, according to Stephenson, the development of
such glands, the rosettes in Armadillidium
vulgare, correlated with the moulting cycle, involves a stage with only one secretory cell: the cells of the rosette
enlarge, then some of them disintegrate until the gland consists of only one cell.
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The structure of the tegumental glands of Antromysis probably also undergoes some changes related to the moulting cycle; the canal, as we have seen,
remains attached to the old cuticle and is cast off with this one at the ecdysis.
The amount of microfilaments in desmosomes and hemidesmosome at the link
of the intermediary cell with the two other cells may be related to this phenomenon. It will be the subject matter for a further study. As far as the secretory
granules are concerned, organized granules looking like those present in the
tegumental glands of Antromysis are present in the integument of crustaceans;
in the fiddler crab, the intraepidermal connective tissue cells are characterized
by the presence of such granules (Green et al. 1972); in Palaemon serratus,
secretory cells exhibit tubule like structures packed in a paracristalline arrangement (Chassard-Bouchaud
et al. 1973). The secretory granules of the metameric
glands of Mystacocarid (Pochon-Masson
et al.) are also highly organized. It
must be pointed out that there are similar structures in secretory granules of
various glands: salivary glands of Limnea stagnalis (Fain-MaureI1969),
accessory glands in males of Drosophila (Beau laton et al. 1975, Perrin-Waldemer
et
al. 1974, Perotti 1971), genal glands of Campo de a (Bareth et al. 1975,J uberthieJ upeau et al. 1976).
The tegumental glands of Antromysis are exocrine and are present in males
and females; they may have a function either in the moulting process or in the
cleaning of the cuticle or in the defense against potential predators.

SUMMARY
Tegumental glands, located in the antennae of Antromysis juberthiei are present in males and females; in the antennulae each of them consists of 3 cells: a
secretory cell of large size, an intermediary cell and a canal cell probably secretory in nature. The canal cell possesses an extracellular cavity with deep infoldings and microvilli between which the canal crinkles along. The intermediary
cell is heavily provided with microfilaments. The secretory granules have an
organized content.

RESUME
Des glandes tegumentaires localisees dans les antennes d'Antromysisjuberthiei
sont presentes dans les 2 sexes; dans I'antenne 1, chacune est constituee de 3
cellules: une cellule secretrice de grande taille, une cellule intermediaire et une
cellule du canal de nature vraisemblablement
secretrice. La cellule du canal
possede une cavite extracellulaire profonde, pourvue de microvillosites entre
lesquelles Ie canal decrit des circonvolutions. La cellule intermediaire est richement pourvue de microfilaments.
Les granules de secretion ont un contenu heterogene contenant de petits
biltonnets denses aux electrons disposes en cercles concentriques.
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Magniezia gardei n.sp. (Crustacea Isopoda Asellota):
un Stenasellide des eaux souterraines du Maroc sud-oriental
par
Guy MAGNIEZ*

SUMMARY
Magniezia gardei n.sp. (Crustacea
of Southeastern
Morocco.

Isopoda

Asellota):

a Stenasellid

from the underl:round

waters

This new species has been discovered in the waters of Kef Aziza Cave, on the Saharian slopes of
the High Atlas Range, Southeastern
Morocco. MlIKlliezill KlIrtiei n.sp. he longs to the same Genus
as four species previously described from the phreatic waters of the Guinean area. So. it is assumed
that this Moroccan species should be a relict of the ancient aquatic hypogean fauna of the entire
West Africa, nowadays protected by the development of an arid climate.

Origine du materiel: Ie 22 aout 1977, plusieurs speleologues de Barcelone ont
explore la grotte Kef Aziza, situee a proximite de la localite de Tazouguerte
(ou Tazzouguert), a environ 25 km au N- W de Boudenib, en remontant la vallee de l'Oued Guir, sur Ie versant saharien du Haut-Atlas marocain. Dans les
collections d'eau de la cavite (temperature:
14° C), de grands Asellotes furent
observes et captures. Tous les individus collectes sont specifiquement identiques et appartiennent
a une nouvelle espece de Stenasellide que nous avons
dediee aM. Arturo Garde, en raison de l'interet qu'il prend
la recherche de la
faune cavernicole. Cette espece se range sans hesitation dans Ie genre Magniezia, defini par Lanza en 1966, pour des Stenasellides des eaux souterraines de
Cote d'Ivoire, de Guinee-Bissau, du Senegal et du Mali. Nous remercions tres
sincerement MM. Juan Abad, Arturo Garde et Angel Lagar pour la confiance
qu'ils nous temoignent en nous confiant ce materiel.

a

Lot capture: 9 adultes dont 6 0 de ll, 7-11,5-11-10,5-10,4 et 10, I mm environ et
3 ~ de 14,5-13,9 et 11,8 mm environ. La ~ de 13,9 mm possede un marsupium
vide (fin d'intermue de reproduction), tandis que les 2 autres sont en intermue
*) Laboratoire
FRANCE.

de Biologic Animale et Generale,

Universite de Dijon, 6, Bd. Gabriel, 21100 DIJON.
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de repos genital (presence d'oostegites non fonctionnels subquadrangulaires,
de petite taiIle, plus longs que larges et n'atteignant pas la Iigne mediane ventrale d u corps). Le <5 de 11,7 et la S? de 14,5 mm ont ete choisis respectivement
comme holotype et allotype de Magniezia gardei n.sp. et la description s'appuie
sur I'observation de I'ensemble du lot.
Caracteres generaux: aspect assez semblable a celui de Magniezia afrieana ou
de M. latiearpa. Corps robuste et tegument bien indure. Coefficient d'allongement superieur a 5 et corps a bords sensiblement paraIleles. Largeurs respectives de la tete, des 7 pereionites libres, des 2 pleonites libres et du pleotelson
chez Ie <5 de 10,4 mm: 1,54-1,83-1,99-2,01-1,99-1,88-1,94-1,93-1,78-1,73
et
1,64 mm. Cephalon globuleux a marge rostrale nettement concave (fig. 12).
Pereionite I avec les angles anterieurs separes du bouclier tergal par un siIlon
articulaire chez les S? s'etant deja reproduites (cf. Magniez, 1975, p. 123). Pereionites I et V nettement plus courts que les autres. Pleonites I et II tres developpes en longueur (fig. 17) comme chez les autres Magniezia, avec des 'pointes
pleurales tres marquees. Pleotelson subquadrangulaire
nettement plus long que
large (2,41 x I,64 mm) chez I'individu precite. Pointe caudale attenuee (fig. 17).
Appendices cephaliques: antennules aussi longues que la hampe de I'antenne
( S?), un peu plus longues (<5). Hampe de 4 articles. Fouet de 18 articles au
maximum chez Ie <5, les articles 6 a 17 portant chacun une lame olfactive de
135J.l environ. 14 articles et II lames olfactives chez la S? (fig. 6). Antennes avec
hampe de 6 articles dont Ie 3eme porte sur sa marge externe une squama reduite, mais munie de 2 fortes soies (fig. 7). F ouet avec 50-60 articles chez Ie <5 ,
moins chez la S? Mandibules typiques de Stenasellide, avec corps coude pratiquement a 90° et palpe triarticule normal. Processus inciseur a 4 dents tres
indurees. Lacinia mobilis de la mandibule gauche fortement developpee et
possedant egalement 4 dents, suivie d'une rangee de 18 tiges (20 a droite) dentelees unilateralement
sur la moitie distale de leur marge rostrale. Lobe molaire
peu important et garni de 10-15 soies simples de longueurs variees. Maxillules:
lobe externe porta nt, sur deux rangees distales, 9 lames denticulees et 4 tiges
rameuses de longueur croissant de 65 a 145J.l vers I'exterieur. Lobe interne avec
5 epines rameuses ou semidenticulees, dont 2 de 95-105J.l et 3 de 150J.l.
Maxilles trilobees normales. Lobes externe et moyen portant chacun une
rangee distale d'une dizaine de lames falciformes dentelees sur leur marge interne, de longueur decroissante de l'exterieur vers I'interieur (respectivement de
260 a 95J.l et de 205 a 65J.l). Lobe interne entier avec 12-13 tiges rameuses polymorphes distales (115-80J.l), implantees sur deux rangs. Marge interne avec une
quinzaine de tres fines setules lisses.
MaxiIIipedes: typiques de S tenasellide. Pas d'epipodite, retinacle a 3-4 crochets,
palpe a 5 articles garnis de soies lisses sur leurs marges internes. Chez la S? a
marsupium, la base porte un oostegite membraneux reniforme de 930J.l de long
et 400J.l de large, glabre, sauf sur ses marges con vexes qui portent des herses de
fines setules de 5-6J.l de long (fig. 4).
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Pereiopodes I: ils constituent de puissants gnathopodes avec une musculature
imposante. Marge sternale du carpopodite portant un bouquet de fortes tiges
ensiformes dirigees face a I'ongle. Marge sternale du propodite armee de deux
rangees de fortes epines dont Ie bord distal est muni d'une brosse de fines ramifications. Entre ces deux rangees vient se rabattre Ie dactylopodite
dont la
marge sternale est constituee par une rangee continue de quelques 15 lames
tranchantes qui sont des epines sternales aplaties (fig. I, 2, 3).
Pereiopodes II II VII: robustes, avec une chetotaxie surtout dense au niveau de
la marge sternale des carpopodites II, III et IV. Dactylopodites a 2 fortes epines sternales (irregulierement
3 sur certains pereiopodes posterieurs des plus
grands individus). Longueurs relatives des pereiopodes I a VII chez Ie a'de
10,4 mm: 0,99-1-1,04-0,96-1,13-1,28
et 1,39. Basipodite des pereiopodes II a
VII avec une carene tergale tres marquee, portant une rangee marginale de 7-8
soies sensorielles "en palmier" depassant parfois 300).l de long et alternant avec
de courtes tiges lisses banales. U ne paire de papilles genitales de 700-800).l de
long et 200).l de diametre sont issues de I'angle interne des coxopodites des
pereiopodes posterieurs du a.
Pleopodes II Cj!: ils presentent une suture secondaire sur Ie 1/6eme proximal de
leur marge interne (fig. 8). La face sterna Ie porte 7-8 soies lisses; la marge distaIe 3 tiges legerement plumeuses et la marge externe une soie exopodiale simple.
Pleopodes I a: protopodite subquadrangulaire
sans retinacle. Exopodite presque 2 fois plus long que large, avec une rangee marginale continue de 20-25
soies !isses, decroissant de la marge interne a la marge externe (fig. 9).
Pleopodes II a : ils sont tres caracteristiques du genre Magniezia. Le protopodite, subquadrangulaire
est tres allonge et dirige obliquement vers l'exterieur.
II contient une tres puissante musculature motrice des deux rames. Exopodite
biarticule, avec article proximal tres court, mais article distal extremement
allonge et garni d'une herse distale de 7 soies simples. Endopodite biarticule
avec article proximal long, mais robuste. Les articulations protopodite-premier
article et premier-second articles sont fonctionnelles et permettent a la rame
d'effectuer des mouvements de grande amplitude dans Ie plan general de
I'appendice (fig. 10).
Article distal falciforme, presque plan, rna is epais, forme d'une lame principale terminee par un eperon epais et ind ure (e) sur laquelle se rep lie une lamelle
accessoire (I). L'ensemble determine la formation d'un court canal, avec orifice
superieur afferent et orifice inferieur efferent tres larges. Cette architecture
tres primitive de I'organe copulateur est caracteristique
du genre Magniezia,
mais ici, l'organe semble un peu plus evolue que celui de I'espece-type M. africarw (fig. II).
Pleopodes III: exopodite subquadrangulaire
indure, tres allonge
Endopodite entier, regulierement ovalaire, charnu et respiratoire.

(fig. 13).
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1
Fig. I. Pereiopode I droit, 0 de 10,4 mm; e = 4001'
Fig. 2. Detail de la marge sternale du dactylopodite

du precedent:

armature

de lames digitees;

e = 661'
Fig. 3. Tige de I'armature sternale du propodite de I; e = 661'
Fig. 4. Oostegite du maxillipede gauche de la 9a marsupium vide de 13,9 mm; e = 4001'
Fig. 5. Pereiopode

II gauche duode

10,4 mm; e = 4001'

Pleopodes IV: exopodite subovalaireindure,
tres grand, avec une suture interarticulaire tres oblique. II porte une rangee continue d'environ 25 fines soies
plumeuses reparties sur la marge interne. Endopodite ovalaire entier, charnu et
respiratoire (fig. 14).
Pleopodes V: exopodite ovalaire, lamelleux et indure avec suture interarticulaire moins oblique que celie du IV (fig. 15). Vne aire portant des ecailles cuticulaires auriculees (fig. 16) dans la zone distale-interne.
Endopodite ovalaire,
entier, charnu et respiratoire.
U ropodes: pratiquement aussi longs que Ie pleotelson (2,41 et 2,30 mm chez Ie
ode 10,4 mm). Longueur de l'exopodite egale aux 8/gemes de celie de l'endopodite. Les deux rames portent un pinceau de soies simples dont les plus longues depassent 800p (fig. 18).
Le genre Magniezia Lanza: il comprend

desormais

5 especes:
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Fig. 6. Extremite d'une antennule de la ~ de 13,9 mm; e = 1001-'
Fig. 7. Troisieme article de la hampe d'une antenne de la meme, avec la squama
2001-'
Fig. 8. Pleopodes II de la meme, face sternale; e = 4001-'
Fig. 9. Pleopode I gauche, face sternale, du ode 10,4 mm; e = 4001-'
Fig. 10. Pleopode II gauche, face sterna Ie, du meme; e = 4001-'
Fig. II. Extremite de I'endopodite du pleopode II droit du meme, face tergale; e
lamelle accessoire; e = 2001-'

a 2 epines;

e=

= eperon;

1

=

I. M. africana (Monod, 1945), espece-type (Bull. I.F.A.N., 7, 101; sub StenaselIus africanus): taille: II mm( 0), 12 mm (~); puits a Man (Cote-d'lvoire),
bassin d u f1euve Sassand ra.
2. M. guinensis (Braga, 1950), (An. Fac. Cien. Porto, 35, 50; sub Stenasellus
guinensis): espece geante dont seule la 9 (18,5 mm) est connue; puits de
I'Administration
de Gabu Sara = Nova Lamego (Guinee-Bissau), bassin de
la riviere Geba.
3. M. studiosorum Sket, 1969, (Bull. Sci. Univ. Ljubljana, A, 14, 386): tres
petite espece (0 de 3,7 et ~ de 5 mm), trouvee dans des sources a Kedougou
(Senegal), bassin de la Gambie.
4. M. laticarpa (Birstein, 1972), (Int. 1. Speleol., 4, 9; sub Stenasellus laticarpus): espece de taille moyenne (0 de 10, I et ~ de 10,5 mm), capturee dans un
puits a Sikasso (Mali), haut bassin du Niger.
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3
de 10,4 mm, vue tergale; e = IOOO/l

Fig. 12. Cephalon

du

Fig. 13. Pleopode

III gauche,

face sternale,

Fig. 14. Pleopode

IV gauche,

face sterna Ie, du meme; e = 400/l

du meme; e = 666/l

Fig. 15. Pleopode V gauche, face sterna Ie, du meme; e = 400/l
Fig. 16. Ecailles cuticulaires auriculees de I'exopodite du precedent;

e = 66/l

5. M. gardei n.sp.: haut bassin de rOued Saoura.
La diagnose du genre avait ete donnee par Lanza (Manit. zoo!. ita!.. 74,
238-239, 1966), elle a ete revisee (Magniez, 1974, p. 54) apres la decouverte des
especes nO 3 et 4. On peut main tenant la resumer ainsi:
- Stenasellides au corps allonge, un peu elargi au niveau des pereionites medians. Tergites des pleonites I et II tres developpes en longueur (+ de 1/2 du
pereionite VII), un peu moinsJarges que ce dernier. Pleopodes I <3avec protopodite sans retinacle. Endopodite du pleopode II <3 biarticule, avec article
proximal long, formant Ie manubrium du distal grace a une articulation genouillee mobile. Article distal en forme de lame ovalaire, pratiquement plane
et pourvue sur sa marge externe d'une lamelle mobile plus petite, rabattue
sur sa face sternale. Pleopodes II (( generalement independants ou avec une
courte suture secondaire proximale. Exopodite des pleopodes IV avec suture
interarticulaire
tres oblique et une rangee continue de soies sur la marge
interne des deux articles. Exopodite des pleopodes V lamellaire plus large et
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800 km

4
Fig. 17. Pleon dude
Fig. 18. Uropode

10,4 mm, vue tergale; e = IOOOJ.t

gauche du precedent;

e = IOOOJ.t

Fig. 19. Carte schematique d'Afrique et d'Europe occidentales avec les stations des Stenasellides
connus: 1 = Magniezia afrieana (Monod, 1945),2 = M. guinensis (Braga, (1950),3 = M.
sludiosorum
Sket, 1969, 4 = M. laliearpa (Birstein, 1972), 5 = M. gardei n.sp. du Maroc
sud-oriental, 6 = Johannella purpurea M onod, 1924,7= Paraslenasellus ehappuisi (Remy,
1938),8= especes du genre Melaslenasellus
Magniez, 1966,9= especes du genre Slenasellus Dollfus, 1897, car.emend. (II especes du Portugal, d'Espagne, de France meridionale, Corse, Sardaigne, Toscane).

plus long que son endopodite, avec une suture interarticulaire
podes presque aussi longs que Ie pleotelson.

oblique. U ro-

Remarques biogeographiques: assez largement repandus dans Ies eaux souterraines d'Europe meridionale, avec Ie genre Stenasellus Dollfus (14 especes disseminees du Portugal ala Bulgarie, plus 2 especes asiatiques du Turkmenistan
et du Cambodge) et Ie genre Balkanostenasellus
Cvetkov, 1975 (2 especes de
Bulgarie- Yougoslavie), les Stenasellides se retrouvent a'vec une diversification
beaucoup plus importante en Afrique nord-tropicale
et equatoriale: genres
M agniezia Lanza, 1966 (4 especes) et Parastenasellus Magniez, 1966 (l espece)
du bouclier nigerien, genre M etastenasellus Magniez, 1966 (5 especes dont une
en cours de description, du bouclier congolais), genre Stenasellus S.str. d'Afrique orientale (4 especes de Somalie-Kenya). Dans I'intervalle de ces deux aires
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de peuplement, un vaste hiatus geographique existait. C'est tout juste si un representant de la famille (Johann ella purpurea Monod, 1924) avait ete mis en
evidence dans une source thermale a M'Sila (180 km au S-E d'AIger), mais une
seuJe 0 fut capturee et l'espece n'a pu etre retrouvee depuis (Monod, 1972), si
bien que l'on ignore si ses affinites sont plutot africaines qu'europeennes.
Bien que relativement distantes les unes des autres (500 a 800 km), les localites des 4 especes de Magniezia anterieurement connues (Man, Nova Lamego =
Gabu Sara, Kedougou et Sikasso) sont neanmoins proches a I'echelle du continent. Elles se repartissent naturellement
a la peripherie du massif guineen,
chateau d'eau de I'Afrique occidentale, d'ou divergent de nombreux cours
d'eau. La nouvelle espece, M. gardei apparalt donc tres eloignee (2200 a
2500 km) de I'aire primitivement attribuee au genre (Magniez, 1974, p. 54).
Elle en semble surtout isolee par une immense etendue desertique. Les Stenasellides etant depuis fort longtemps strictement infeodes aux eaux souterraines
continentales, interstitielles ou karstiques, il est evident que la presence d'un
peuplement sud-marocain de Magniezia ne peut s'expliquer dans Ie contexte
c1imatique de la region: il s'agit d'un peuplement relicte. Son existence nous
permet de penser que ces Stenasellides ont autrefois colonise les eaux souterraines d'une vaste zone ouest-africaine, de l'Atlas marocain a la Cote d'lvoire,
de l'Atlantique a l'Adrar et au Hoggar, mais dans des conditions climatiques
permettant l'existence d'un couvert vegetal, d'un reseau hydrographique
permanent et de nappes phreatiques perennes, y compris au niveau des interfluves.
L'hiatus actuel entre les faunes sud-europeennes
et africaines semble donc
davantage lie au developpement recent du climat aride qu'a une absence originelle de ces Crustaces dans Ie sallS-sol des regions sahariennes intermediaires.
II est interessant de rappeler a cette occasion la decouverte par Ie Prof. P.
Remy, dans cette meme region, d'un autre lsopode aquatique souterrain (Microcerberus remyi Chappuis, 1953, de l'interstitiel de l'Oued Todgha, affluent
du Gheris): elle appelle les memes remarques que celles faites pour M. gardei.
Manuscrit termine Ie 4 janvier 1978.

RESUME
Cette nouvelle espece a ete decouverte dans les eaux de la grotte Kef Aziza, sur
Ie versant saharien du Haut-Atlas, au Sud-Est du Maroc. Magniezia gardei
n.sp. appartient au meme genre que quatre especes precedemment decrites des
eaux phreatiques de la region guineenne. Aussi peut-on penser que cette espece
marocaine serait une relicte d'une ancienne faune aquatique hypogee, autrefois repandue dans toute l'Afrique occidentale et maintenant isolee par Ie developpement du climat aride.
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Ecological Investigations of the Influence of a Polluted River on
Surrounding Interstitial Underground Waters
by
Milan MESTROV

and Romana

LATTINGER-PENKO*

I. INTRODUCTION
The object of this paper is to present our studies on interstitial subterranean
. waters, filling up tiny crevices among particles of the bottom of the streams and
of beaches as well as of sand and gravel alluvial sediments of river valleys; i.e.
postamostygal, mixopotamostygal
and eustygal (H usmann 1975).
The phenomena of life and its features, along with the ever more and. more
important intersitial subterranean waters as a resource of drinking-water,
involve biological and ecological studies side by side with the hydrogeological,
chemical, physical and medical ones.
Quantity, physico-chemical characteristics and distribution of these subterranean waters are relatively well known on both regional and world scope.
Though introductory studies of dynamics of composite ecological processes are
progressing. Researches of natural habitats have scientific as well as practical
values and some experiments were already performed (H usmann 1968, 1971,
1974/75; Ritterbusch 1976).
Ecological researches of interstitial waters include questions concerning the
composition of the biocenosis and relations of its terrestrial and subterranean
faunistic elements; relations between the structures of biocoenoses and physical
features of substratum, e.g. volumes of intergranular spaces and its practicability for water circulation, temperature ofwater and pH; relation to the chemistry
of water and quantity of existing food (Liipkes 1976, Husmann 1968). Studies
of vertical and horizontal distribution and density of population depending on
ecological factors, etc., have also been carried out (H usmann 1974/75, Danielopol 1976, Mestrov, Lattinger-Penko
& Tavcar 1976).
The attach merit of certain subterranean organisms - stygobionts - i.e. of
their communities to the biotopes of specific characteristics serves also as a
*) Certain chemic'al. faunistic, bacteriological and field studies and determinations
formed by:Dr. I. Habdija, Dr. B. Stilinovic and Dr. V. Tavcar.
Zoologijski zavod PMF. Rooseveltor trg 6(1, Zagreb I. Yougoslavia.

have been per-
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determination
of the degree of quality of underground waters in respect to
human consumption (H usmann 1964, Spangenberg 1973).
Since the phreatic waters serve as drinking-water and as allochthonous environmental pollution develops, the understanding of connections and mutual
influence of 'surface-waters - particularly polluted ones - to subterranean
waters, is of special significance. For this purpose, various indicators have
been used, such 'as fluorescent tracers (Giammona 1973) or radioactive ones
(K ubelka - personal communication); the control of changing physico-chemical and biological parameters through a system of permanent bores (H usmann
1974/75), or provisional ones, are also used (Bou and Rouch's method).
The results here presented were attained during studies accomplished during
1973 and 1974 in the river Sava valley, not far from Zagreb - the J ankomir
bridge - where a relatively shallow a'nd fast current of the river circulates over
thick alluvial sedimerit of sand and gravel watered by phreatic flows.
The aim of our studies is to attain a comprehension of condition, quality,
connections and mutual influence of the river and surrounding subterranean
hyporheic waters (potamostygal
and mixo-potamostygal
with the phreatic
water (eustygal) in this contact zone as well as possible infiltration of surfacewater to the phreatic one and vice versa.

2. METHODS
The samples were taken on 29 June, 17 July, 3 November 1973 and 17 April
1974 during low water using the Bou-Rouch method, from various depths (0.32 m), of crosswise profile including a portion of the left river bank, the beach
and the bottom of river (Fig. I). A Norton pump, driven down to 7 m was employed at the same location, 200 m distant from the river.
Determinations
of certain bacteriological and chemical parameters of the
river's water were accomplished as well as evaluation of the saprobiological
conditions of the river and bacteriological, chemical and faunistic analyses of
the samples of interstitial water. Bacteriological analyses were carried out only
in the autumn and more extensive chemical analyses in the autumn and spring.
All samples taken in 1973 were used for faunistic determinations.
- Number of Escherichia coli per I ml was defined by counting the typical
metal-glittering red colonies developed on the substratum of endo-agar after
24 h incubation at 37°C.
_ Number of heterotrophic bacteria was defined by the number of colonies
grown on flesh-peptonic agar. The incubation lasted 4 days at 20°e.
- Number of ammonification
bacteria was determined
by counting the
reddish-yellow coloured colonies developed on membraneous
filters after
watering by Nessler's reagent - Daubner and Ritter's method.
_ Saprobiological
evaluation was' defined according to Liebmann's method
and Pantle-Buck's index of saprobity.
- Faunistic analysis was performed by examining 26 samples of intersitial
water - 12 aestival and 14 autumnal. The samples were taken on all points of
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the profile by filtering certain quantity of water through a 8011 mesh mill-silk
net. The animals were fixed in 4% formaldehyde.
- Temperature of water was measured during pumping with a laboratory
thermometer (1/ 10° C), the quantif)' of dissolved oxygen using the Winkler
method, alkalinity and the quantity (~rrree carbon dioxide titrimetrically with
N/IO Hel and N/20 NaOH. Biochemical oxygen demand, B002 was determined according to the standard method with no diluting. The incubation lasted 48 h at the temperature of 22-23°C. Results obtained were presented in milligrams per litre and in percentage.
- Permanganate number or relative quantity of organic material was identified
by oxydizing with 0.01 KMn04 after 10 min. of boiling the sample of 100 ml
content.
- nitrates, nitrites and ammonia were defined calorimetrically
i.e. nil raIl's by
the brucine method, nilrifes with alpha-narhtilaminic
and sulphanilic acid and
ammonia through direct neslerisation.
- Chlorides were determined by the AgNOJ method.
- Concentration of H-ions was measured by a standard pH-meter, MA-5701
Iskra, Kranj.
- Evaporative remains were obtained by evaporation of water - using the
infra-sol lamp- and dried at 104°C.
- Loss during the ignition was obtained by 4 h heating at 320°C.
- Suspended matter. The quantity of organic and inorganic particles in the
samples was determined by quantitative difference between evaporative remains of unfiltrated water and water filtered through a cotton-wool filter. It
was not possible to separate organic from inorganic parts.
- Anionic surface-active agents ("surfactants")
were measured colorimetrically after the treatment of a sample with methylene blue and chloroform, - the
method of Longwell and Maniece. The quantity is defined in mg/l as tetrapropylenbenzolsulphonate
(TBS/ 1/650 nm).
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3. RESULTS
3.1. Fauna of researched hyporheic
The faunistic analysis of interstital water samples revealed the presence of the
following animal groups in the are'a of investigation: Nematoda, Oligochaeta,
Copepoda, Ostracoda, Amphipoda, larvae of insects (Chironomidae, - others
rarely) and Gastropoda (Tables I, II, III). The most diverse composition was
found at 0.3-0.5 m depth and all mentioned groups were found down to that
depth in the hyporheic. But in 7 m depth and 200 m away from the river, no
animal material was observable in 200 I of filtered water. Almost all bores
(points) of the cross-profile displayed Oligochaeta as the prevailing group by
number of specimens - considering both time and space distribution. The
density of the population of Oligochaeta diminished according to the depth of
substratum; below I m depth they were difficult to find or completely absent.
- Nematoda were found in comparatively little number only in some.aestive
samples. Only one specimen was found in 2 m depth in the autumn.
- Copepoda appeared sporadically and in small numbers. They were observed
in the summer as well as in autumn but never below I m depth.
- Ostracoda were found individually and sporadically. Living specimens were
found down to I m depth, occasionally to 2 m. Frequently, shells of dead animals were found.
- Amphipoda.
Only one specimen of Gammarus fossarum was found in 0.5
and I m depths. The single subterranean organism (Niphargus sp.) in this area
was found in the benthos of the river.
- Larvae of insects, predominantly Chironomidae, were found more frequently than any other group of animals, except for Oligochaeta. They were found
usually down to 0.5 m and exceptionally to I m depth.
- Gastropoda. The terrestrial forms were found infrequently in several aestival samples down to I m depth.
- Gemmules and spicules of sponges were found in 0.5 m depth.
- Empty tubes of the larvae of Trichoptera, particles of coal (deriving from
the mines up river), threads of Sphaerotilus as well as the remnants and living
organisms, - indicative of a high degree of saprobity - were present down to
2 m depth.
3.2. Saprobiological analysis of the river Sava water
Flowing from Slovenia, the river Sava at Zagreb is already considerably polluted by organic and inorganic discharge matters. This is evidenced from several
years' pollution-degree control of the river (Mestrov, Deiikovic & Tavcar 1976)
as well as by the analyses carried out during our studies. The river Sava was
marked alpha-mesosaprobic
with the index of saprobity 3.3 for pedon and 2.8
for seston. Simultaneously the presence of dead algae and also a small number
of living indicative species of algae and bacteria were found in the interstitial
water of the beach and in the river bed - down to 2 m depth.
3.3. Bacteriological
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interstitial
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Table II. The river Save, hyporheie nearby Zagreb
Groups and number of animals in samples of 17.VII.1973.
Depth
In
m

Quantity
of
pumped
water
in
liters
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The determination
of number of Escherichia coli and the number of heterotrophic and ammonification bacteria per I ml were carried out in various depths
of the beach and of the river bottom at 5 points indicated in Fig. I as tube
+ 10, +5,+ I, -I and -5. At the same time were studied the samples of turbid
water obtained at the beginning of pumping and the samples of limpid water
taken at the same sampling site after several minutes of operation of the pump.
3.3.1. Number of Escherichia coli in the river-water was found to be 60/ m!. In
comparison with the sample~ of interstitial water (Fig. 2), this number displays
an augmentation toward the depth of 0.5 m by the water edge, especially in the
river bottom. In the same horizon the number of cells diminishes from the river
margin in :the directiontow3.rd
the hank and the middle of the river. At certain
sites the number increases toward the depth of I m by factor of 2.5 to 5;to 2 III
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Table III. The river Save, hyporheie nearby Zagreb
Groups and number of animals in samples of 3:XI.I973.
•...
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pumped water
in litres
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depth it is decreasing at aile sites, usually below the number noted for the depth
of 0.5 m. The greatest number of cells was recorded at the bottom by riverside,
and the smallest at the point + 10. Both recordings were made at I m depth.
In turbid samples Escherichia coli exceed in number those found in limpid
ones. This is due to a relation between the bacteria and sediment particles.
However, at 0.5 m-I m depth this value deminishes; down to 2 m it is either
increasing (points +5 and + I) or unchanging (point + 10) and at the bottom by
the water edge the value is still less (point - I).
3.3.2. Number of heterotrophic bacteria
There were found 18600 heterotrophic bacteria per I ml of the river's, water.
Their number is considerably decreased in the sediment, down to 0.5 m depth.
But the decrease is far greater at the beach than at the river bottom (Fig. 3).
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As with Escherichia coli, the number of heterotrophic
bacteria increases
down to I m and in adjoining area to the margin of the river exceeds the number found in the river water. Here again, the difference is more explicit at the
river bottom than in the alluvial soil. Similarity with the Escherichia coli displays also in the decrease of heterotrophic bacteria down to 2 m at all points as
well as in the fact that the greatest number has been recorded at point -I.
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Inversion at the point +5 is an exception. Here, the number of heterotrophic
bacteria in 2 m depth is more than twice the number at I m depth.
In muddy samples the heterotrophic bacteria exceed in number these found
in clear samples and the tendency of increase or decrease at all points by the
depth in clear samples is opposite in turbid water.
3.3.3. Number of ammonification
bacteria
In a sample of I ml of the river water were found 2,800 ammonification
bacteria. Their number increases down to 0.5 m both in the river bottom and alluvial soil (Fig. 4, points + I, -I, -5), and it is considerably smaller at a point
farther from the river (point +5). At the first three points down to I m depth,
the number of ammonification
bacteria decreases, while at point +5 it increases. Down to 2 m, the tendency of growth and diminution of ammonification
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bacteria in number varies. There are twice the number of ammonification
bacteria in the middle of alluvial soil (point +5) and in the bottom by the water
edge (point -I) than in the river, and in the beach along the margin of the
water (point + I) as well as at the most distant (point + 10) their number is
considerably reduced.
The limpid samples contain considerably less ammonification
bacteria than
turbid ones.
3.4. Physico-chemical analysis of the river Sava's water and surrounding interstitial waters
3.4.1. Temperature of water
At the beginning and in the middle of summer (29 June, 17 July 1973) temperature of the river water was recorded as 21°e, in the autumn (3 November 1973)
6.5°e and in the next spring (17 April 1974) 10.2°C.
The spring temperature recordings of hyporheic water were in all measurement points lower than the river water by 0-2.7° e, in the early summer by 35.8°e and in the middle of summer by 2.5-5°C. On the contrary, in the autumn
hyporheic water was warmer by 4.1-6.5° C.
Temperature of the hyporheic water decreases in the summer to a depth of
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2 m; at 0.5 m depth the temperature ranged from 18 to 20°C and from 15.2 to
18.50C in 2 m depth (Fig. 5). The differences vertically are greater in the summer considering the area more distant from the river. The water of hYlJOrheic
below the beach, nearer to the river (I m from the river's margin) is cooler by
0.3-0.50C down to I m depth than the water of more distant hyporheic (5 m
away); at 2 m depth the temperature conditions are opposite.
The temperature of hyporheic water increases in depth in the autumn and
spring but the differences in vertical measurements at certain points are smaller
than in the summer (the smallest are in the spring). The more distant from the
river, the smaller are the differencies. At the horizon at 0.5 m depth the values
are 7.5 to 11.8°C compared to 10-13°C at 2 m depth. Fig. 5 demonstrates that
the differences at 0.5 m depth are more considerable than at 1-2 m depth. At
the point +200, far on the riverside and 7 m depth, temperature of water recorded 8.5° C.
3.4.2. The quantity of dissolved oxygen
In the river water the quantity of 1.45 mg/ I of dissolved oxygen is recorded at
the first summer measurement, and of 3.1 mg/ I at the second one. In both
cases the water temperature was 21° C. The autumnal sample recorded was
4.5 mgfl, which means, at the temperature of 6.5° C, the deficiency of 63.5%
(Fig. 6a). The vernal measurement has a value of 4.6 mgfl by temperature of
10.2°C.
Both summer measurements showed that the hyporheic water contains very
small quantities of oxygen: except for the value of 2.5 mgfl at the depth of
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0.5 m in the river bottom near the water edge, all measurement points recorded
quantities less than 1 mgJI (Fig. 6).
In the autumn and spring larger quantities of O2 were recorded at corresponding points than in the summer.
Comparing four measurements in the profile we note that the hyporheic
water has almost always a smaller quantity of oxygen than the river.
With regard to the river this quantity rapidly reduced to the depth of I m.
Towards the horizon on 2 m depth in summer months the quantity of O2 still
diminishes, to a trace, or it slightly rises (point + 10). But in the autumn in this
deepest layer there rapidly occurs an increase of dissolved oxygen. This rapid
increase is especially evident in the zone of hyporheic along the edge of the
river, which includes in its width about 5 m of the beach and 1 m of the river's
bottom.
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The disposition of the quantity of oxygen at studied locations and depths in
the spring corresponds to that in the autumn (but with greater or smaller absolute values) only at the water edge; an exception is the deepest point of measurement near the river where the 02-quantity is smaller than in upper layers.
There is an inversion compared to the autumnal situation. This inversion exists
at all depths of the bottom along the edge of the river.
The point -5, far from the shore on the river bottom, seems remarkable
since its gradients are quite opposite to those from the bottom near the bank of
the river.
The point + 10 is different from others by a slight variation of O2 quantity
with the depth.
At the point +200 the quantity of 0.8 mg/ 102 is recorded by temperature of
8.5°C. which means a deficiency of 93.2%.
3.4.3. Biochemical oxygen demand, BOD2
This indicator for the intensity of bacteriological activity was determined only
in the autumnal and aestival samples (Fig. 7).
The striking feature is that all values of BOD in percentage both in the water
of hyporheic and river are greater in the spring than in autumn.
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The peripheral points of the profile (+ 10and -5) show considerably greater
values of BOD than other points.
The centre of the bacteriological activity of shallow layers moved in the
spring from the most distant point in the river bed to the waterside just at the
margin of water (point + I). But only slightly smaller values were obtained in
same horizons both in the bottom at waterside and 5 m far away on the river
bank.
Except for the point + 1 at which BOD decreases in the spring by depth, at
all other points the values rise. The point + lOis characteristic of definite greatest BOD values.
The sample taken at the point +200 shows a B002 amount of 4 mgjl, i.e.
57.1%.
3.4.4. Permanganate number or KMn04 consumption
To define this parameter, two samples were taken from all sites in the autumn:
the first (permanganic number I) sample of water around the top of the drill
together with the detritus and the second (permanganate
number II) sample of
water from more extensive areas around the drill, already clear due to filtering
through sand and gravel substratum. Only clear water was used in the spring.
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The results are presented in figure 8.
The permanganate
number for the river water was recorded as 61.62 mg/l
KMn04 in the autumn and 62.3 mgjl in the spring.
- The autumnal hyporheic: Permanganate
number I demonstrates that the
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shallow layer of hyporheic at 0.5 m depth retains organic materials to a lesser
extent than river water. However, at all points the content of organic materials
increases considerably by depth. There is an apparent tendency of an increase
of permanganate
number in all depths approaching the margin of the river
from the point +5 on the riverside and a decrease at the bottom of the river.
Except for point +10, the greatest values of permanganate number I were
found at the beach near the river. The exceptional location, 10 m away from
the margin of the river, features an increased quantity of organic materials
greater than all other points of measurement. The highest value of 1099 mgjl
was recorded at 2 m depth.
The permanganate number II is considerably smaller at the same points as
permanganate number I but displays the same increasing tendency - in vertical sense, by depth - and the same horizontal progression and regression.
However, vertical differences at certain points are considerably smaller.
_ The vernal hyporheic: According to the vernal samples hyporheic retains
very small quantities of dissolved organic materials, - considerably less than
the actual river's content. But in the shallow layers the quantities are still greater
than in the autumn.
A less distinctive comulative value for 0.5 m deep layer in the border of the
beach is obtained by comparing certain points of measurement according to
the horizons with the autumnal data. Contrary to the autumnal gradient, the
permanganat number is smaller between the depths of I and 2 m at all points.
The minimal value of 7.9 mgjl KMn04 was recorded at the point +200.
3.4.5. Nitrates. nitrites and ammonia
3.4.5.1. Nitrates (Fig. 9)
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In the autumn the river Sava contained 0.475 mgjl NO). Considerably less was
noted in hyporheic water: from 0.04 to 0.23 mg/ I. The greater the depth, the
more quantity of NO) was found at all points. The quantity of NO) increases
horizontally from the middle of alluvium (point +5) toward the edge of the
waterside (point + I) where the maximal values were recorded. It decreased
from here toward the river bottom. The exception in this regularity is point
-5 where in I m depth quantity of NO) increases in comparison with NO)
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quantity at the neighbouring point in the same horizon. The greatest quantity
of NO] was found in 2 m depth at the most distant point + 10.
In the spring the Sava contained more NO] (0.5 mg/I) and also the whole
studied profile showed greater quantities than in the autumn. As in the autumn
the increase by depth remained unchanged as well as the maximal value at the
point + 10. But the comparison of points in the same layer shows NO] quantity
decreasing from the riverside toward the border of the beach. At the point
+200 was recorded 0.5 mg/ I NO].

3.4.5.2. Nitrites (Fig. 10)
In the autumn the N02 content in the river Sava was recorded as 0.078 mg/1.
Down to I m depth of hyporheic considerably less N02 was found than in the
river. In 2 m depth - except for the point + 10 - there was at all measurement points more N02 than in the river. The quantities recorded 0 to 0.178
mg/ I. All points demonstrated a tendency of N02 to increase by depth as well as
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horizontally'from the river bank toward the bottom by the water edge. Here,
at 2 m depth a maximal value of O.178 mg/ I was recorded. The quantity of N02
in the river Sava slightly increased in the spring in comparison with the
autumnal values. It was recorded 0.09 mg/1. Also, most points in hyporheic
level down to I m depth recorded slightly more N02 than in the autumn but
this time the changes by depth were less. So, at a depth of 2 m was found
considerably less N02 than in the autumn.
At the point +200 0.03 mgfl N02 was recorded.

3.4.5.3. Ammonia (Fig. I I)
In the autumn 0.41 mgfl ammonium nitrogen was measured in the river Sava.
Shallow layers contained less ammonium nitrogen but more was recorded'at a
depth of 2 m than at the bottom by the waterside (point - I) and farther on at
the peripheral poirit of the beach (point + 10).
The quantity of ammonium nitrogen increases at all points by the depth as
well as in horizontal sense - from the middle of the beach toward the margin
of the river. Greater quantities of nitrogen were recorded in the river bottom
than in the alluvial soil.
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The point + 10 with 0.45 mgjI N at 2 m depth was again an exception.
Considerably less - 0.03 mg/ I of N - was found in the Sava in the spring
than in autumn but hyporheic water at the same time had values 5 to 100 times
as much. The greatest quantities were found in the middle of the beach (point
+5). Any regular rise of N-quantity by depth of substratum could not be determined in this season. The quantities of N decreased on both sides of the river
margin, particularly at a distance of 5 m on the beach at 0.5-1 m depth. Down
to 2 m depth it rises again or slightly decreases. The N-quantity slowly increases
in shallow layers at the distant point in the river bottom (-5). The point + 10
displays a serious decrease at 1-2 m depth compared to other points on the
.beach showing an increase of N. By far the least amount was recorded at the
point +200:0.01 mg/I.
3.4.6. Chlorides
Autumnal recordings in the river Sava amounted to 10.5 mgjI of chlorides
and 17.5 mgjI in the spring. The former measuring indicated the least quantity
of chloride recorded in the hyporheic during our studies.
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With an exception of the most distant part of the beach (point + I0), where
considerable increase was noticed down to 2 m depth, all other point showed a
concentration of chlorides in a shallow surface layer. A notable decrease was
recorded in deeper layers (Fig. 12)
3.4.7. Free carbon dioxide. CO2 (Fig. 13)
The measurements were carried out four times -

on two occasions in the sum-
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mer and once in autumn and spring. The minimal quantity of CO2 (6 mgfl)
was registrated in the river water in spring, slightly more in the summer
(6.8 mg/I) and twice as much as in the autumn (13.2 mg/I).
The difference of CO2 content between the river and hyporheic water in
spring is small in comparison with the differences found in the summer and
autumn, i.e. up to 7 times more CO2 in hyporheic than in the river.
As a rule, CO2 content increase by depth, sometimes by 5 times the difference
of depth of only 1.5 m (point +5, summer). The exception with a reverse gradient was the beach near the river (point + I, autumn).
The quantity of CO2 in the bores in the beach decreases at all depths approaching the edge of the river. Past the river bottom it rises again.
The points + 10 in the autumn and +5 in summer are exceptional because of
a greater quantity of CO2 in deeper layers from I to 2 m depth. Point +200
recorded 7.9 mgfl of CO2,

3.4.8. Alkalinity (Fig. 14)
The two summer recordings showed slightly lower alkalinity (3.5-3.6 mval/I)
than vernal one (4.5 mval/I).
The alkalinity of hyporheic water was generally greater than in the river points -5 with 4.2 and +200 with 4. I mval/ I were exceptional in the spring.
Alkalinity increases according to depth in the substrate, but even here exist
. some exceptions - at the bores in the beach in the autumn (points +5 and + I).
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3.4.9. Concentration of hydrogen ions, pH (Fig. 15)
The results of summer observations suggest neutrality of the river water: pH
6.9-7 and are considerably unlike the vernal (pH 8) and autumnal recordings
(pH 8.2).
The summer pH values of subterranean water deviate quite inconsiderably
from the river pH. These values are slightly lower in the spring and a little
higher in the autumn than the river seasonal pH, but always over 7.5.
Generally, to a I m depth the pH moderately increases but to a depth of 2 m
remains unchanged or records a slight increase or decrease. In the spring at 7 m
depth (point +200) pH recorded 7.7.
There is a tendency to a slight decrease of pH in all depths in direction from
the riverside toward the edge of the river and a rise in pH at the river bottom
along the water's edge.
3.4.10. Residues on evaporation and ignition. Loss during the ignition
These analyses were carried out only for the samples of water taken on the 3rd
November 1973, filtered through a cotton-wool filter.
The residues on evaporation and ignition have irregular values at all points
and in all depths. The evaporated remains indicate an evaporated quantity of
organic materials; ignition remains indicate, essentially, a quantity of inorganic
materials and burned out organic materials.
The loss during the ignition (Fig. 16) represents these burned out materials .
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The closer the locality is to the central portion of the river, the more organic
materials noted in a 0.5 m deep surface layer. However, in deeper layers (0.52 m), the more distant the localities are from the margin of river, - either toward the waterside or the central part of the river - the more abundant they
are in organic materials. The point + 10 and adjoining area in 2 m depth are
particularly rich.

3.4.11. Suspended matter (Fig. 17)
The quantity of suspended particles increases at all points by depth. Also, it
increases in all layers in a direction from the river to the waterside. An exceptionally great quantity was recorded at the point + 10 in 2 m depth. Here, the
quantity was registrated 20 times higher than in the I m deep layer.
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3.4.12. Anionic surface-active agents ("surfactants"

(Fig. 18)
Only vernal recordings were carried out. The river contained 0.2 mgfl ofTBS.
The quantity increases in the superficial layer of the river bottom and in the
beach along the river. But only 0.08 mgfl ofTBS was recorded in 0.5 m depth,
5 m distant from the edge of the river.
The surfactants penetrate the river bottom down tei 2 m but in the alluvial
soil only to I m. The concentration
increases everywhere by depth.
The presence of surfactants were not discovered at the points 10 and 200 m
aw'ay from the river either in I m depth nor in 2 m and 7 m depth.
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The studies of various relations between the biotopes of subterranean
and
surface waters have been undertaken at a relatively small locality in the river
Sava valley near Zagreb. The studies have been carried out in the beach and in
the river bottom down to 2 m depth. This is as deep as possible, considering
the technical equipment. At the riverside the samples of water have been taken
from the depth of 7 m by a permanently fixed pump i.e. slightly deeper than the
level of subterranean water. The studies - considering cross section - have
comprised a part of the river bottom and the whole beach of sand and gravel
sediments which at high water forms a part of a waterside bottom and at low
water is exposed. The studies of subterranean water 200 m away from the margin of the river have been made only once. Accordingly, all areas in vertical
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and horizontal sense which could be watered by the river's water have been included in our studies.
The greater part of the beach closer to the margin of the river rises so gently
that even a slight rise of the water level is followed by an inflow and an effect
on the substratum. More intensive depositing of transported material in this
area than in a constantly submerged bottom of river is due to a frequent and
slow inflow and outflow of the river water. This is also indicated by quantities
of suspended material at all depths of measurements (Fig. 17).
Comparing the chemical and physical parameters taken simultaneously in
the river and interstitial water, several different ecological areas could be
separated:
- The most distant point from the river (200 m) where the water is at a depth
of 7 m is situated in an area distinct both by space and some parameters. This
point is remarkable with a small quantity and a greater deficiency of oxygen
as well as low temperature. The quantity of CO2 is also considerably less than
at all other bores. Alkalinity of 4.1 mvalJ I is the lowest recorded in the spring,
and quantity of ammonia about 10 times less than in the interstitial water of
the beach. This is the area of phreatic or eustigal which differs considerably by
its characteristics from others, and in which a direct impact of the river could
not be defined during the studies (Table V).
- The zone along the edge of water which extends some 5 m on the beach as
well as on the river bottom is different from the surrounding area. The extend
and changes both in space and time of physico-chemical and other parameters
suggest the existence of various layers. Namely, some parameters in various
depths (0.5, I and 2 m) of the same point of measure, produce considerable differencies in amount, but a regular rise of these values at each depth in direction
from the river edge toward inland or reverse is notable as well. Also seasonal
inversions - indicated, for example, in the quantity of oxygen in summer and
autumn in a layer at 2 m depth - which keep its regularity as to the changes
in a layer itself, evidence that the horizons in consideration have presumably
diverse physical structures (granularity) (Fig. 6). Some indicators, such as
more intensive bacteriological activities (heterotrphic bacteria), coliform bacteria, quantity of anionic surface-active agents, presence of populations of the
species indicative of a higher degree of organic pollution such as Sphaerotilus
natans etc., and the presence of river fauna, demonstrate that the hyporheic
zone along the margin of river down to I m depth is more influenced by the
river's water and its polluting effect than deeper and more distant zones (Fig. 2,
3, 18; Tables I, II, III).
- Some features of the part of the beach more distant from the margin of the
river (point + 10) differentiate this zone from the eustigal and from a wider
area near the margin of the river; and various values of the parameters of point
+ I 0 and other points closer to the river suggest its characteristic feature. Here,
the quantity of oxygen slightly varies by depth. There are more organic materials here than elsewhere in the alluvium as well as products of mineralisation
of these organic materials. Perhaps many organic materials and chlorides originate from the surrounding meadows and agricultural areas, and presumably
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Table IV .. Groups of ariimals sampled inhyporheic
of the river
Save nearby Zagreb and Drave nearby villages D .. Dubrava
Legrad.
SAVE

GROUPS

DRAVE
D. Dubrava
Legrad

+

+

Nematoda
Oligochaeta
Copepoda
Ostracoda
Amphipoda

and

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

Gam.

+
+

Chironomidae
Trichoptera

+

+

+

+
+

tub.
I nsecta, others
Gastropoda
(S phaerotil us)

c'i'li<it<i

(co.lon)"

+

.

+
~+

:
+

Hydrozoa
Acarina
Isopoda
Collembola
Coleoptera

+
+
+
+
+
+

A verage of animals
per liter

0.63

1.3

2.2

Degree of saprobity

a-m

f3-m

a-m
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only high-water causes a more intensive contact between river water and the
subterranean water of alluvium.
Indicators of pollution like organic compounds, chlorides, nitrates, nitrites,
ammonia and coli-bacteria show that all points on the beach and on the bottom of the river are subject to the influence of polluted river water at least
down to 2 m depth. This is confirmed by particles of coal, Sphaerotilus and
other indicators of saprobity present in the deepest examined horizon (Fig. 2, 8,
9, 10, II, 12,; Tables I,ll).
The activity of bacteria - evidenced by the presence of products of organic
material decomposition and BOD - suggest that the process of autopurification is also performed in hyporheic. Due to the oxygen demand - down to I m
depth - the deficit of oxygen approaches 99%. In deeper layers, in summer,
oxygen disappears almost completely (Fig. 6).
In comparison with the physically similar habitat by the river Drava near
Legrad, studied in the same year (Mestrov, Lattinger-Penko
& Tavcar 1976),
the fauna of the Sava hyporheic is not as rich - in the quantitative and qualitative sense (Table IV; Fig. 19). Typically subterranean
species of Acarina,
Isopoda and Amphipoda are lacking here, otherwise living in phreatic water
of the Sava valley (MeStrov 1960) and in the mentioned hyporheic of the Drava.
It is supposed that macrocenobionts
have a certain role in maintaining the
"cleanness" and permeability of interstices, i.e. circulation of water through
them. Eating the infiltrated detritus, they accelerate the process of decomposition and development of a balance in ionic and organic composition of water
and open the crevices closed by this detritus (H usmann 1974, 1975; Bojcenko
1975).
Autumnal enrichment of the deep hyporheic layer of water by oxygen was
not followed by a greater density or a changing composition of animal popuTable V. Physico-chemical analysis of the water from the point +200(7 m depth,
200 m distance from the margin of the river)
8.5°C
0.8 mgjl
10.9 mgjl
93.2%
4.0 mg/I

Water temperature
Dissolved oxygen
Deficiency of oxygen

57.1%
Permanganate
number (KMn04
Free carbon dioxide

consumption)

pH
Alkalinity
Chlorides, Cl
Ammonia, N
Nitrites, N02
Nitrates, NO)
Anionic surface-active

agents ("surfactants")

7.9
7.9
7.7
4.1
14.5

mgjl
mgjl

mval/l
mgjl
0.01 mg/l
0.03 mg/l
0.5 mgjl
0.0 mg/I
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lations considering stygobionts. The layers below I m depth in the studied
locality of the Sava seem to be "ecologically devasted" (Husmann 1974/75). It
is certain that the chronically high degree of pollution with organic and toxic
materials (Mdtrov, Deskovie & Tavcar 1976; Mestrov et al. 1976) causes this
phenomenon. The results of our studies confirm this.
The continuation of comparative ecological researches and studies of deeper
layers will'disclose more information and explanations.

SUMMARY
Because of the fundamental biological investigations and also of the practical
importance, the authors investigated interstitial subterranean
water (hyporheic) near a polluted river Sava in the plain where the underground waters
are considered as potable. With the comparison of the physical, chemical, bacteriological, saprobiological and faunistic characteristics of river and its hyporheic in different seasons their mutual relation is detected. The results show the
influence of polluted river water on the hyporheic water within the river bed to
at least 2 m depth.

RESUME
A cause des recherches biologiques fondamentales
comme a cause d'une
importance
pratique aussi, les investigations d'eau souterraine interstitielle
(hyporheique) sont effectuees Ie long d'une riviere polluee (Save).
En comparant les proprietes physiques, chimiques, bacteriologiques,
saprobiologiques et faunistiques de la riviere et de son hyporheique en saisons differentes, leur influence mutuelle est recherchee. Les resultats obtenus montrent
I'infiuence de l'eau de la riviere polluee sur l'eau hyporheique de son litjusqu'au
profondeur de deux metres au minimum.
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notum fusiform, scarcely wider than head; apex lightly emarginate; base truncate; anterior angles rounded, not prominent; posterior angles bluntly rectangular; swollen sterna visible from above; marginal channels discernible but
narrow except near base; basal foveae shallow, elongate. Elutra elongate;
humeri largely effaced, very oblique; striae fine but cleanly incised for much of
their length, impunctate; intervals flat, markedly shagreened; third intervals
with two pores, the anterior rather variable in location but set against third
stria, the posterior bridging and distorting the interval at the hind quarter;
epipleurae narrow and obsolete well before apex; abdomen smooth, the segments with two prominent setae about the midline, in male, the terminal usually
4-setose in female; legs very long and slender; onychium glabrous beneath;
male anterior tarsi with three basal segments weakly expanded and squamose
beneath; median lobe of aedeagus regularly curved, laterally, acuminate in dorsal view. Length (including mandibles): 9.5-11 mm; maximum width: about
3 mm (elytra slightly distorted through storage in spirit).
Holotype <3. Okemimal tern Cave, Behrman Mountains, near Tifalmin,
W. Sepic Province, NEW GUINEA, P. Beron and P. Chapman, 15.xI975.
Paratypes 297 ' from nearby Selminum tern Cave, same collectors, xi.1975;
I 9 ,F tern Cave, same collectors, 9.xi.1975. One paratype will be deposited in
the British Museum (Natural History), London and the others will be retained
for the present in the author's collection. Additional topotypical material is
expected to be available for study and distribution, later, when the bulk of the
Carabidae resulting from the Expedition has been fully sorted.
GASTRAGONUM

CAECUM

sp. n. (Fig. 2)

Piceous-brown, the appendages and margins of the pronotum lighter, reddishbrown; rather polished, the microsculpture very fine.
Head elongate; neck pronounced and rather abrupt; mandibles long, slender,
porrect; eyes reduced to flat scars without facets; frontal furrows short, foveiform; labrum transverse, the apex bisinuate and 6-setose; tooth of mentum
obtusely rounded; antennae long, filiform, reaching about the hind quarter of
the elytra in repose. Pronotum orbicular; anterior and posterior angles rounded and slightly prominent; margins widely explanate; median line rather deep;
basal foveae broad, shallow, striolate. Elytra elongate-oval; humeri rounded
but obvious; apices rounded, unarmed; striae well impressed on disc, impunctate; third and fourth and fifth and sixth striae uniting towards apex to become
irregularly catenulate; intervals convex; third intervals with three pores; hindwings vestigial or absent; apex of female abdomen 4-setose; legs long and slender; tarsal segments smooth above; fifth hindtarsal segment rather deeply
emarginate, the lobes very slender, the outer longer than the inner; aedeagus
unknown. Length: 8 mm; maximum width: 2.8 mm.
Holotype9
(unique), Selminum tern Cave (station I), Behrman Mountains,
near Tifalmin, W. Sepic Province, NEW GUINEA, P. Chapman, xi.1975.
The vestigial eyes, long mandibles and slender appendages will separate
caecum from all other described species of Gastragonum but despite these
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Fig. 2. Gastragonum caecum sp. n., holotype

female.

aberrant features, I have no hesitation in referring the new species to this
genus. According to Darlington (1952), the six species of Gastragonum he
described, with the possible exception of laevisculptum, form a natural mesophile group more or less confined to the mountains of New Guinea and it is
therefore not at all surprising that this particular stock should also have populated highland caves. These caves are comparatively cool by tropical standards,
the temperature of the most extensive of them, the 20-km long Selminum tern,
where G. caecum occurred, being about 13.5°C. Thus they would appear to
. offer ideal conditions for the development of troglobitic derivatives of local
geophilous forms.
PSEUDOZAENA

(TRICHOZAENA
subgen. n.) CAVICOLA
(Figs. 3,5)

sp. n.

Elongate, parallel; largely shining piceous-black
but legs lighter, reddishbrown.
Head not large (for the genus), with three small setae in a triangle beside each
eye; eyes rather small but prominent, enclosed by well marked orbits behind,
the latter setose; mandibles broad at base but acutely pointed and somewhat
porrect, inwardly denticulate; labrum transverse, subtruncate, lO-setose anteriorly; c1ypeus bisetose; antep.nae short, moniliform; tooth of mentum broad
but pointed. Pronotum cordate, transverse, the disc convex; margins widely
explanate, transversely strigose, 4-setose anteriorly; base depressed, transversely strigose; anterior angles sharp, somewhat advanced; posterior angles
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male.

dentiform; median line very lightly impressed. Elytra elongate, parallel; humeri
angulate but not dentate; striae complete, rather deep, strongly punctate;
scutellary strioles wanting; intervals mooth, moderately convex, the first,
third and fifth with small setiferous pores, otherwise similar to the others;
hindwings fully formed; tarsi short but slender, sparsely setose above and below, the claws exceptionally long; male anterior tarsi unmodified; adeagus:
Fig. 5. Length: 11-16 mm; maximum width: 3-4 mm.
H%typeo,
Kabase Cave, Sohum Village, NEW IRELAND,
P. Beron,
24.xi.1975. Paratypes, 82, both sexes (females greatly predominating),
same
data as holotype, in the Zoological Institute, Sofia; the British Museum (Natural History), London; the Museum of Comparative Zoology, Harvard, U.S.A.;
the Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, Hawaii, U.S.A.; the Australian
National Insect Collection, Canberra; and in the author's collection. The species was very plentiful in guano under an ambient temperature of 24-25°C.
Darlington (1962) recognised only one polytypic species of Pseudozaena
Castelnau, namely orienta/is Klug, with ssp. opaca Chaudoir in New Guinea
(and islands to the north) and ssp. tricostata Montrouzier in New Britain and
the Solomon Islands. P. cavico/a is abundantly distinct from these by virtue,
inter alia, of its setose vertex, labrum and frons; its less developed mandibular
dentition; and its regular elytral striation. These evidently primitive attributes,
especially the retention of tactile setae, exclude the species from Pseudozaena
in Banninger's (1927) generic key but, on the other hand, do not allow it to run
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Figs. 4-5. Aedeagi iii left lateral view: 4, Speagonum
cola. Scale-lines = 0.5 mm.

mirabile; 5, Pseudozaena

(Trichozaena)

cavi-

smoothly to another genus. The new species is obviously the type of a primitive
group within Pseudozaena, for which I propose Trichozaena subgen. n.
A very similar and apparently undescribed species, also referable to this subgenus, is represented in the collections of the British Museum by two examples
from Penang, Malaysia. In these, however, the labrum is much shorter and
more transverse than in P. (T.) cavicola; the eyes are less prominent, with larger orbits more abruptly angled at the neck; and the elytral humeri are evidently denticulate. These specimens were taken at light and since P. (T.) cavicola
shows entirely comparable development of eyes and wings, it seems hardly
likely to be entirely restricted to caves but like guanophiles in general, is most
probably a troglophile.

SUMMARY

Speagonum mirabile gen. et sp. n. and Gastragonum caecum sp. n. are described
as troglobites

'from caves in the Behrman

Mountains

of west New Guinea;
from

Pseudozaena (Trichozaena subgen. n.) cavicola sp. n. is a troglophile
New Ireland.

RESUME

Speagonum mirabile gen. et sp. n. et Gastragonum caecum sp. n. sont decrites
com me etant des especes troglobies des grottes des Monts Behrman de I'Ouest
de la N ouvelle-Guinee; Pseudozaena (Trichozaena subgen. n.) cavicola sp. n.
est un troglophile de N ouvelle-Irlande.

REFERENCES
BANNINGER,
M., 1927: Die Ozaenini (Col. Carab.). 10. Beitrag zur Kenntnis der Carabinae.
DIsch. enl. Z., 1927: 177-216.
BARR, T. c., 1960: The Cavernicolous Beetles of the Subgenus Rhadine, Genus Agonum (Coleoptera: Carabidae). A mer. Midland Nal., 64: 45-65.

NEW GENUS AND SPECIES OF CAVERNICOLOUS CARABIDAE

363

DARLINGTON, P. J., 1952:The Carabid Beetles of New Guinea Part II. The Agonini. Bull. Mus.
compo Zool., 107: 89-252.
DARLINGTON, P. J., 1962:The Carabid Beetles of New Guinea Part I. Cicindelinae, Carabinae,
Harpalinae through Pterostichini. Bull. Mus. compo Zool., 126: 321-564.
DARLIN GTO N, P. J., 197I: The Carabid Beetles of New Guinea Part IV. General Considerations;
Analysis and History of the Fauna; Taxonomic Supplement. Bull. Mus. compo Zool.,
142: 129-337.

In\. J. Speleol.

9 (/97708),

pp. 365-368.

U ne espece inMite de Rhachomyces (Ascomycetes,
Laboulbeniales) parasite du Carabique troglobie, Speagonum
mirabile Moore de la Nouvelle-Guinee
(Resultats Zoologiques de I'expedition speleologique britannique
en Papouasie-N ouvelle Guinee, 1975, 3)
par
Walter ROSSI*

SUMMARY
An new species of Rhachomyces (Ascomycetes, Laboulbeniales)
parasitic on the trol:lobiteCarabid
beetle Speagonum mirahile Moore, from New-Guinea
(Zoological Results of the British Speleological Expedition to Papua-New Guinea, 1975,3)
Rhachomyces beronii n. sp., parasitic on Speagonum mirahile Moore (Coleoptera,
Carabidae,
Anchomenini)
from New Guinea, is described. The new species resembles Rhac!loIIIYcl'S !l'IIuis
Thaxl. in general habit, but it differs from the latter in having a smaller receptacle, a larger and
less pigmented perithecium, a different structure of the appendages and in the multiplication
of
appendiculate
cells.

Rhachomyces

beronii species nova** (Fig, 1-2)

Basalis et subbasalis cellulae oblongae; subbasalis ac cellulae continuae atrae.
Praecipuus axis 20-30 quasi quadratis cellulis, atris in media parte ac c1arioribus,
interdum quasi hyalinis, prope septa, constat. Stigmata oblonga, conspicua.
E celJulis superioribus praecipui axis oriuntur breves secundarii axes ex oblongis celJulis compositi, quae obliquis sept is separantur et singula antheridia aut
singulas appendices ferunt. Appendices flexuosae, e 4-5 cellulis compositae,
fuscis ac pelJucidis, duplo vel triplo longioribus quam latioribus ac nigris crassisque septis separtis, preater extremam valde oblongam et ad apicem hyalinam.
• Via P. Trogo

2x' 00136 Roma.

Italic

•• A u point de vue nomenclature,
botanistes et zoologistes ant adopte des n':gles differentes:
a) pour former un nom du groupe-espece d'apres un patronyme mod erne, les zoologistes ajoutent
ala totalite du patronyme la desinence -i (ce qui est assez normal etant donne que c'estla desinence
du gcnitif singulicr) alors 4UC lcs botanistcs ajolltcnt la desillcnce -ii aux noms 411isc tcrmincnt par
unc consonnc.
b) Pour les zoologistes la description d'un nouveau taxon peut-etre ecrite en allemand, au en
anglais, au "en fran~ais, au en italien, au en latin, alors que les botanistcs n'acccptcnt 4u'lIncredaction en latin.
N.d.I.R.
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Fig. 1-2. Rhachomyces
beronii n. sp. : I) isotype (x 290); 2) individu
Fig. 3: Laboulbenia flagellata Peyr. (x 190).

anormal.

ramifie (x 140).

--

RHACHOMYCES BERONII N.SP. PARASITE DE SPEAGONUM MIRABILE
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Antheridia perplura, iuxta totum fungi axem disposita, ad basim perithecii vero
frequentiora, pediculo instructa, cinerea ac pellucida, sed progressu aetatis recta
et acuta fiunt, Perithecium brevi pediculo instruct urn, cineraceum ac pellucidum,
conspicuis septis, circiter triplo ac dimidio longius quam latius; apicalis pars
truncato-conica,
paulo fuscior; apex hyalinus ac simus. Trichogynae residuum
atrum, valde conspicuum.
Longitudo ab ungue usque ad perithecii apicem: 510-730 /l; perithecii corpus:
140-170 x 38-45 /l; maxima longitudo appendicum:
150 /l; sporae: 57 /l.
Parasitus S peagoni mirabilis Moore, in quadam spelunca Novae G uineae inventi.
Typus in auctoris museo.
Cellules bas ale et subbasale allongees: la subbasale est d'une couleur tres sombre,
comme les cellules qui la suivent immediatement. Axe principal (= receptacle
secondaire) forme par 20-30 cellules a peu pres aussi hautes que larges, d'une
couleur tres foncee dans la partie centrale mais beaucoup plus claire, parfois
presque hyaline, pres des septa. Stigmates allonges, bien visibles. Les cellules
de l'axe principal, a l'exception des inferieures, portent de brefs axes secondaires
formes par des cellules allongees et separees par des septa tres obliques, et dont
chacune porte une antheridie ou un appendice. Le nombre des cellules qui
composent les axes secondaires varie selon la position des cellules d' ou ils naissent: les axes secondaires situes au milieu de l'axe principal sont formes par
quatre cellules, tandis que ceux qui entourent la base du perithece peuvent en avoir
jusqu'a dix, et portent un grand nombre d'antheridies. Appendices flexueux,
formes par 4 ou 5 cellules: les premieres sont d'une couleur brune mais non
opaque, de 2 a 3 fois plus longues que larges et separees par des septa noirs
et epais; la derniere est tres allongee et hyaline dans sa partie distale. Antheridies tres nombreuses, placees tout Ie long de l'axe du champignon mais surtout
aut our de la base du perithece, pedicellees, grises, translucides, avec Ie col
recourbe et I'apex arrondi; en vieillissant elles deviennent droites et aigues.
Perithece brevement pedoncule, a peu pres trois fois et demie plus haut que
large, d'une couleur grise translucide avec des septa tres nets; partie apicale en
forme de cone tronque, legerement nuance de brun, avec l'apex hyalin et aplati.
Cicatrice du trichogyne noire, tres evidente.
Longueur totale: 510-730 /l; perithece: 140-170 x 38-45 /l; longueur des appendices, maximum: 150 /l; spores: 57 /l. Materiel examine: nombreux exemplaires,
dont une vingtaine mfus, trouves sur tout Ie corps d'un Speagonum mirabile
Moore (Coleoptera, Carabidae, Anchomenini) recueilli dans la grotte Selminum
Tern, Tifalmin, Papouasie -N ouvelle-Guinee. L'insecte no us a ete communique par Ie Dr. P. Beron, a qui nous dedions avec plaisir cette espece nouvelle.
Rhachomyces beronii ne semble avoir aucune affinite avec les autres formes
parasites d'Anchomenini,
tandis qu'il presente une certaine ressemblance avec
R. tenuis Thaxt., decrit sur un petit Carabique indetermine de Java (1,2). A ce
propos il faut dire tout de suite que notre Collegue Ie Dr. J. Balazuc a retrouve
dans les collections du Musee d'Histoire Naturelle de Paris Ie Carabique en
question, que Thaxter avait etiquete avec Ie numero 113: l'insecte a ete determine comme Trichotichnusjavanus(Andrewes)
(Harpalini) par P. M. Hammond
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(Britsh Museum). En comparaison de Rhachomyces tenuis. dont les dimensions
sont 800-1000 JJ. et dont l'axe principal est forme par 30-40 cellules, R. beronii est
plus petit et son axe est forme par un nombre moindre de cellules (generalement
24-25). De plus R. tenuis, n'ayant pas de developpement d'axes secondaires
comme R. beronii, ne presente pas l'abondance d'appendices et d'antheridies si
caracteristique de la nouvelle espece. Les appendices sont nettement differents
chez les deux champignons. Enfin, Ie perithece de R. beronii est plus grand et sa
zone preapicale est beaucoup moins pigmentee que chez R. tenuis.
Sur Ie meme insecte, parasite par un grand nombre d'exemplaires de la
nouvelle espece, se trouvaient quelques individus, dont un seulement mur
(Fig. 3), que nous attribuons a Laboulbeniaflagellata
Peyr., espece tres repandue
sur les Anchomenini du globe.
N ous remercions notre Collegue Ie Dr. J. Balazuc de sa precieuse collaboration,
Ie Dr. D. Pfister du Farlow Herbarium de l'envoi du type de Rhachomyces tenuis.
Ie Dr. L. Cajani de la traduction en latin de la diagnose, et MM. L. Zenobi et
R. Buffone de leur collaboration pour la planche photographique.

RESUME
Rhachomyces beronii n. sp. parasite de Speagonum mirabile Moore (Coleoptera, Carabidae, Anchomenini) de la Nouvelle-Guinee est decrite. La nouvelle
espece ressemble a Rhachomyces tenuis Thaxt, par sa forme generale, mais en
differe par un receptacle plus petit, un perithece plus grand et moins pigmente,
une structure differente des appendices et par la multiplication
des eellules
appendiculees.
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BOUSFIELD,
E. L. and F. G. HOWARTH.
The Cavernicolous
Fauna of
Hawaiian Lava Tubes. 8 Terrestrial Amphipoda (Talitridae) including a New
Genus and Species with Notes on its Biology. Pacific Insects, 17(1): 144-154
1976.
A remarkable blind troglobitic terrestrial amphipod, Spelaearchestia kilaana
n.g., n. sp. is described from material collected in lava tubes and a limestone
cave on the island of Kauai, Hawaiian Islands. It is allied to a diverse complex
of surface species which are endemic to the Hawaiian Islands. Notes on its biology are included. Two tropicopolitan
"tramp" species, Tailitraides alluandi
and T. tapitatum, are occasionally found in caves. This is the first record of
these 2 introduced species in the Hawaiian Islands.
DICKSON,
G. W. and P. W. KIRK, JR. Distribution
of Heterothrophic
Microorganisms
in Relation to Detritivores in Virginia Caves (with Supplemental Bibliography on Cave Mycology and Microbiology). In: B. C. Parker
and M. K. Roane (Eds.). The Distributional History of The Biota of the Southern Appalachians. Part IV. Algae and Fungi. Univ. Press af Virginia. Charlottesville. pp. 205-226. 1976.
Plate counts of heterotrophic microorganisms were made on samples of mud,
water, dung, and speleothems occurring along a transect through Old Mill
Cave, Montgomery County. Counts on forest soil and streams outside the cave
also were made for comparison. Bacteria, actinomycetes and microfungi were
counted on separate selective culture media. Counts were considerably higher
.in forest soil than in most case samples, exceptions being dung from the entrance room and scrapings from the floor of an aphotic passage which contained
decaying arthropod remains. Both samples produced high counts of bacteria
and fungi, but not of actinomycetes. Fungi, but not bacteria, also were abundant on a rimstone dike containing arthropod remains. In general, counts of all
microorganisms
were higher for the floor than for the walls and ceiling of the
cave. I nordinately high counts of floor samples were associated with deposits
of formed organic matter. Troglobitic invertebrates and fungal populations
were positively correlated, but the distribution of bacterial population and
troglobitic invertebrates was not.
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DUMNICKA,
E. Enchytraeus dominicae sp. n., A New Species of Enchytraeidae (Oligochaeta)
from Poland. Acta Hydrobiologica.
18(4): 421-424.
1976.
This species is described from Jaskima Nietoperzowa in the southern sector of
the Krakow-Czestochowa
upland. It was found in a layer of humus strongly
saturated with water. This species is closely related to E. minitus and E. norvegicus.
GRADZINSKI,
R. and A. RADOMSKI.
Cave ooids in a Tertiary karst shaft
at Pogorzyce, southern Poland. Acta Geologica Polonica. 26(3): 395-403. 1976.
The fossil cave ooids have first been reported from splash cups occurring in
several horizons of alternating flowstone and sandy layers filling a Tertiary
karst shaft at Pogorzyce, Cracow Upland. The study of the internal structure
of the ooids shows the concentric laminae being primary and the radial structure resulting from wet crystallization.
HENRY, Jean Paul. Sur un Asellide aberrant d'une grotte de Suisse: ProaselIus maleri n. sp. (Crustacea, Isopoda, Asellota). Rev. Suisse Zool .. 84(2): 481490. 1977.
Description of Proasellus maleri. a new, eyeless, and unpigmented species of
cave dwelling Asellid, inhabiting with P. cavaticus the Faustloch Cave in Berne
Alps (Berne, Switzerland). This endemic Asellid is minute (1.4-1.8 mm) and
shows some abnormal morphological
characters; unarticulated
mandibular
palp, no geographic distribution of known hypogean Swiss Asellids are given.
HENRY, JEAN-PAUL.
Sur la presence d'Aselles hypoges aux Pays-Bas:
Proasellus cavaticus et Proasellus hermallensis (Crustacea, Isopoda, Asellota).
Bull. Zool. Museum. Amsterdam. 3,221-228, 1974.
These two specie's of eyeless and non-pigmented asellids were collected from
subterranean
waters in the province of Limbourg, Netherlands.
Proasellus
cavaticus is also found in karstic waters of Belgium.
HOBBS, Horton H. III, and H. H. HOBBS, JR. On the Troglobitic Shrimps
of the Yucatan Peninsula, Mexico (Decapoda: Atyidae and Palaemonidae).
Smithsonian Contr. Zool., 204: 1-23. 1976.
Four troglobitic species are reported from the subterranean waters of the Yucatan Peninsula. Three are members of the family Atyidae: Typhlataya mitchelli
s. sp., T. campecheae n. sp. and T. pearser. The fourth species, Creaseri morleyi is a member of the family Palaemonidae.
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MOLNAR, R. E. Crocodile With Laterally
Australia. Science 197: 62-64. 1977.

Compressed

Snout: First Find in

A crocodilian skull exhibiting a high, laterally compressed snout has been
found on the floor of Tea Tree Cave, Chillagoe, 200 feet from the entrance. No
teeth are preserved but elliptical alveoli suggest a ziphodant dentition. This is
the first known occurrence of such a crocodile in Australia and probably the
most recent in the world. This specimen is not referable to any known species.
O'SHEA, THOMAS, J., and TERRY A. VAUGH IN. Nocturnal and Seasonal
Activities of The Pallid Bat, Antrozous Pallidus. Jour. Mammal., 58(3): 268284. 1977.
Nocturnal and seasonal activities of pallid bats residing in grottoes and shallow
caves were observed in Central Arizona, U.S.A. The pallid bat might be characterized by two foraging periods with an intervening period of night roosting.
Foraging pallid bats have a characteristic style of flight well suited to the taking
of relatively large, substrate-roving
or slow flying prey. After the initial foraging, pallid bats locate one another through vocal communication and gather
in night roosting clusters where they enter torpor. Duration and scheduling of
nocturnal activities vary seasonably. Cool months are characterized by smaller
colonies of bats, greater fidelity to certain colony sites, slower and later emergence, briefer foraging periods and longer periods of night roosting.
PANOS, V. Some Notes on the Coastal Karst Development.
Karst Denudation Ljubijana 1975: 181-187. 1976.

Proc. Int. Symp.

The variable lithology and structure of individual rock formation reflect in the
morphology as well as in the areal distribution of the coastal karst forms in the
Cuban Archipelago. The most intensive development appears in the heterogenous brecciaform limestone conglomerate of Sangamonian fringing reefs and
platforms; in the coral limestone of the uplifted Pleistocene barrier reefs, and
in limestone cemented sandstone in the fossil off-shore bars and dunes.
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An I nternational Symposium on Groundwater Biology (combining the Fourth
International Colloquium on Gammarus and Niphargus and the Second International Symposium on Goundwater Ecology), co-sponsored by Old Dominion
University and Virginia Polytechnic Institutes and State University, will be
held from September 10-16, 1978, at V.P.I. & S.U. in Blacksburg, Virginia.
For further information contact Dr. John R. Holsinger, Dept. of Biological
Sciences, Old Dominion University, Norfolk, Va. 23508.
The Symposium will consist of eight formal paper sessions, four informal
discussion sessions and a mid-conference field excursion to a selected karst
area in southwestern Virginia.
Papers on the following subjects are solicited: I) systematics, ecology, physiology, ethology and genetics of primarily groundwater amphipod crustaceans;
2) other aq uatic, subterranean groups; 3) pollution, population and community
ecology of groundwater ecosystems; 4) dispersal and zoogeography of groundwater organism; and 5) biological ramifications of physical-chemical changes
in groundwater habitats.
Four discussion sessions will be held on: I) protection of endangered groundwater species and ecosystems; 2) concepts of gammaroidean amphipod taxonomy; 3) ecological classification of groundwater habitats and standarization
of
groundwater
terminology;
and 4) sampling techniques for groundwater
organisms.
'
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